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وسائل اكتساب األخالق يف ضوء السية اليبوية
 دراسة موضوعية-د .بلز مصطفى طعنة بين إرشيد*
تاريخ قبول البحث0287/7/02 :م

تاريخ وصول البحث0287/6/81 :م

ملخص

تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف الوسائؿ التي يلجأ إلييا المربوف لغرس القيـ األخبلقية في المجتمعات،

وذلؾ مف خبلؿ السنة النبوية المطيرة.

وتبيف الدراسة أف األخبلؽ منيا مػا ىػو فطػري ،يولػد مػس اإلنسػاف ،ومنيػا مػا ىػو ميتسػب ،وال يعنػي

ذلؾ أف يؿ إنساف تولد أخبلقو معػو ،بػؿ قػد يتغيػر اإلنسػاف فػي مر لػة مػا نتيجػة نوامػؿ معينػة ،وييتسػب

أخبلق ػاً ل ػـ يعرفيػػا مػػف قبػػؿ ،ولػػـ تيػػف موجػػودة لديػػو ،فعمليػػة التغييػػر تنبػػس مػػف إرادة اإلنسػػاف وتقبلػػو لػػذلؾ،

وتأثير اآلخريف نليػو ،وبنػا ً نليػو ت ػدث نمليػة ايتسػاب األخػبلؽ ،فيغيػر مػف سػلويو الػذي أل ػو فػي فتػرة
ما ،وناش نليو سنوات طويلة ونديدة ،يث يظير ىذا الب ث دور السنة النبوية في ىذا المجاؿ.

Abstract
The purpose of this study is to explain the ways in which educators use moral values
in societies through the Prophetic Sunnah.
The study shows that ethics are innate, born with man, including what is acquired.
This does not mean that every human being is born with him, but that man may change at
some point as a result of certain factors and acquire an ethics that he did not previously
know, , The process of change stems from the will of man and accept it, and the impact of
others on it, and thus the process of acquisition of ethics occurs, changing the behavior
that he wrote in a period, and lived for many years and many, where this research shows
the role of the Sunnah in this area.

املدقدمة:
ال مد هلل رب العالميف ،والصبلة والسبلـ األتماف األيمبلف نلى المبعوث ر مة للعالميف ،ونلى آلو وأص ابو ونلى
مف دنا بدنوتيـ ،وياف مف أتبانيـ إلى يوـ الديف ،وبعد:
أنلى اإلسبلـ مف شأف األخبلؽ ،ورفس قدرىا وميانتيا ،وأثنى نلى مف اتصؼ بيا ودنا إلييا ،وجعليا مادة بنا األمـ
ورمز ضارتيا ،وأساس سموىا ونلوىا ،وثمرة دينيا ومبادئيا.
واألخبلؽ ىي جسور الصلة والم بة بيف الناس ،وىي الثمرة الطيبة التي تعطي لل ياة طعماً خاصاً ،ومػذاقاً طيبػاً،

وتجمس وال ت رؽ ،وتؤلؼ بيف الناس ،وتجعليـ يتعاونوف نلى البر والتقوى ،يما تجعليـ مطمئنيف للمجتمس الذي تسػود فيػو
القيـ وال ضائؿ األخبلقية.
* أستاذ مشارؾ ،قسـ أصوؿ الديف ،يلية الشريعة ،جامعة آؿ البيت.
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وسائل اكتساب األخالق يف ضوء السية اليبوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أٍداف الدراسة:

إبراز الوسائؿ التي مف خبلليا تيتسب األخبلؽ ال اضلة.



تأصيؿ ىذه الوسائؿ مف خبلؿ القرآف اليريـ ،والسنة النبوية المطيرة ،ومواقؼ الص ابة اليراـ .



بياف األثر النبوي اإليجابي ليذه الوسائؿ نلى ال ياة اإلنسانية.

أٍنية الدراسة:

تيمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا تب ث نف وسائؿ ايتساب األخبلؽ مف منظور ديثي نبوي ،واالست ادة من ػو في

الواقس المعاصر.

مشللة الدراسة:
يعاني المجتمس ال الي رغـ إسبلميتو مف أزمة أخبلقية ،وتعد السنة النبوية المصدر الثاني للتشريس ،وىذا يطرح تساؤالً
في أىمية السنة النبوية في معالجة ىذه األزمة األخبلقية ،ووسائؿ ايتساب األخبلؽ.
في ضو ذلؾ نطرح األسئلة اآلتية:




ما وسائؿ ايتساب األخبلؽ في السنة النبوية الشري ة؟

ما أثر وسائؿ ايتساب األخبلؽ في ؿ المشيبلت االجتمانية مف خبلؿ السنة النبوية؟

الدراسات السابدقة:
نلى الرغـ مف يثرة الدراسات المتخصصة في األخبلؽ ،إال أنني فيما أنلـ لـ أجد ب ثاً متخصصاً في ىذه الجزئية
مف خبلؿ السنة النبوية المطيرة ،وقد وجدت بعض اليتب التي تناولت بعض جزئيات ىذا الموضوع بشيؿ ناـ ،يث لـ
تخصص ال ديث ننو بالسنة النبوية ،ومف تلؾ الدراسات:

ٔ -ميارـ األخبلؽ ،ومساوئ األخبلؽ ،ألبي جع ر الخرائطي ،ذير في األوؿ األخبلؽ اإلسبلمية ،وما يناقضيا مف مساوئ
األخبلؽ ،في يتابيف من صليف ،ال نبلقة لموضوع ب ثي بيما.

ٕ -موسونة أخبلؽ القرآف ،أ مد الشرباصي ،ت دث نف األخبلؽ في القرآف اليريـ ،وال نبلقة لموضوع ب ثي بما أورده
في موسونتو.

قدميا في جامعة السوربوف في ٘ٔ،ٜٔٗٚ/ٕٔ/
ٖ -دستور األخبلؽ في اإلسبلـ ،لم مد نبد اهلل الدراز ،رسالة ديتوراه ّ
وناؿ بيا درجة الديتوراه ،وىي نبارة نف دراسة مقارنة لؤلخبلؽ النظرية في القرآف ،مل ؽ بيا تصنيؼ لآليات المختارة

التي تيوف الدستور اليامؿ لؤلخبلؽ العملية ،وال نبلقة ليا بموضوع دراستي القائـ نلى ايتساب الوسائؿ مف خبلؿ
السنة النبوية.

ٗ -األخبلؽ اإلسبلمية وأسسيا ،نبد الر مف سف بنية الميداني ،مف أ سف اليتب وأرونيا في ىذا المجاؿ ،فقد تناوؿ
األخبلؽ في مجلديف يبيريف ،ولـ يخصصو بالوسائؿ ،بؿ أتى نلى بعض الوسائؿ في المجلد األوؿ ص ٜٔٙوبشيؿ

مختصر ،ولـ يخصص ذلؾ بالسنة النبوية ،وقد است دت منو في اختيار الموضوع؛ لينني خصصت موضوني بالسنة

النبوية.
٘ -األخبلؽ في اإلسبلـ ،يايد قرنوش وآخروف ،تناوؿ فيو أص ابو خصائص األخبلؽ في اإلسبلـ ،وموضونات ُخلقية
نديدة ،وقد مر نلى ذير وسائط ايتساب األخبلؽ بشيؿ مختصر دوف أف يخصصو بالسنة النبوية.
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وغير ذلؾ مف المراجس ال ديثة في الميتبة المعاصرة ،وجميس ىذه اليتب لـ تتناوؿ الموضوع مف وجية نظر ديثية،
بؿ بعضيا دراسات قرآنية ،وبعضيا في ميارـ األخبلؽ أو مساوئيا ،وبعضيا تناوؿ موضوع األخبلؽ بعيداً نف جزئية وسائؿ
ايتساب األخبلؽ التي سأدرسيا.

حدود الدراسة:

تقتصر الدراسة نلى ذير الوسائؿ التي بيا ييتسب اإلنساف األخبلؽ والقيـ والمبادئ ،وفي ضو السنة النبوية فقط،

ولف يتضمف الب ث دراسة أي موضوع متعلؽ باألخبلؽ يالصدؽ واليذب ،واإلخبلص والريا  ،واإليثار واألثرة وغير ذلؾ.
ميَج الدراسة:

ٔ -المنيج االستقرائي :يث استقرأت األ اديث الشري ة ،واستخرجت منيا ما يتضمف وسائؿ ايتساب األخبلؽ.
ٕ -المنيج الوص ي :وذلؾ بتقسيـ الدراسة إلى مبا ث ومطالب؛ لتنسجـ مس م ردات الب ث واإلجابة نف األسئلة.
خطة البحح:

اشتمؿ ىذا الب ث بعد ىذه المقدمة نلى تمييد وثبلثة مبا ث وخاتمة نلى الن و اآلتي:

التمييدّ :بينت فيو ىؿ األخبلؽ فطرية أـ ميتسبة؟
المبحث األول :مكانة األخالق وأىميتيا في القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،وعند السمف الصالح ،ويشتمل عمى ثالثة مطالب:
المطمب األول :األخبلؽ في القرآف اليريـ.

المطمب الثاني :األخبلؽ في السنة النبوية.

المطمب الثالث :األخبلؽ نند السلؼ الصالح.
المبحث الثاني :الوسائل الذاتية في اكتساب األخالق من خالل السنة النبوية ،وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :دور التعليـ في ايتساب األخبلؽ.

المطمب الثاني :تدريب الن س ومجاىدتيا لعمؿ الخير.
المطمب الثالث :القدوة ال سنة.

المبحث الثالث :الوسائل الخارجية في اكتساب األخالق من خالل السنة النبوية ،ويشتمل عمى ثالثة مطالب:
المطمب األول :العيش في بيئة صال ة.

المطمب الثاني :إنيار المجتمس المسلـ لؤلخبلؽ السيئة.

المطمب الثالث :التأثر باألخبل واألص اب.
بينت فييا أىـ نتائج الب ث.
الخاتمةّ :
متَيد:

األخبلؽ أساس ال بلح والنجاح للناس يافةً ،ولجميس المجتمعات ،وبيا ومف خبلليا ي يا الناس ياة طيبة ،وليف

ىؿ األخبلؽ فطرية أـ ميتسبة؟ يقوؿ الشيخ الميداني " :ظوظ الناس مف الطبائس الن سية التي فطروا نلييا ظوظ مت اوتة؛
ىذه قيقة مبل ظة لدى يؿ مف يتعامؿ مس الناس ،وتياد تيوف مف البدىيات .فالناس يما تت اوت ظوظيـ مف الذيا ال طري،
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1439 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 207
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وتت اوت ظوظيـ الجسدية قوة وضع اً ،وطوالً وقص اًر ،وبدانة ون والً ،وص ة وسقماً ،وجماالً ودوف ذلؾ ،فإف ظوظيـ
مف الطبائس الن سية الخلقية وغير الخلقية ظوظ مت اوتة بال طرة.

إننا نجد مثبلً الخوؼ ال طري نند بعض الناس أشد منو نند فريؽ آخر ،ونجد الطمس ال طري نند بعض الناس أشد

منو نند فريؽ آخر ،ونجد فريقاً مف الناس م طو اًر نلى سرنة الغضب ،بينما نجد فريقًا آخر م طو اًر نلى نسبة ما مف ال لـ

واألناة وبط الغضب ،ونجد ب التملؾ ال طري نند بعض الناس أقوى منو نند بعض آخر .ىذه المت اوتات نبل ظيا تى
في األط اؿ الصغار الذيف لـ تؤثر البيئة في تيوينيـ الن سي بعد.)ٔ(.

الخلقية وغيرىا .فعف أَبِي َس ِع ٍيد
وقد جا في أ اديث الرسوؿ  ما يثبت ويؤيد ىذا الت اوت ال طري في طباع الناس ُ
ِ
ِ
َّ ِ
الخ ْد ِريّْس قَا َؿَّ :
الغ َ ِ
الب ِطي َ َ
ُ
ص ِر بَِنيَ ٍار ثَُّـ قَ َاـ َخط ًيبا  "...أ ََال َوِا َّف م ْنيُ ُـ َ
الع ْ
ص َبلةَ َ
صلى بَِنا َر ُسو ُؿ اللو َ ي ْو ًما َ
َ
ضب َس ِريسَ
)
ٕ
(
الن ِ
ض ِب َس ِريسُ ال َي ِ  "... ،ومنيا ما جا َن ْف أَبِي ُىَرْي َرةَ سُ ،سئِ َؿ َر ُسو ُؿ اللَّ ِو َ :م ْف أَ ْيَرُـ َّ
اس؟
ال َ ْي ِ َ ،وِمْنيُ ْـ َس ِريسُ َ
الغ َ
ْ
ؼ َنبِ ُّي اللَّ ِوْ ،اب ُف َنبِ ّْي اللَّ ِوْ ،اب ِف َنبِ ّْي اللَّ ِوْ ،اب ِف َخلِ ِ
الن ِ
ؾ ،قَا َؿ" :فَأَ ْي َرُـ َّ
يؿ اللَّ ِو"
اى ْـ لِلَّ ِو" قَالُوا :لَْي َس َن ْف َى َذا َن ْسأَلُ َ
وس ُ
قَا َؿ" :أَتْ َق ُ
اس ُي ُ
اىِلي ِ
الناس مع ِادفِ ،خيارُىـ ِفي الج ِ
ؾ ،قَا َؿ" :فَ َع ْف م َع ِاد ِف َ ِ
َّة ِخَي ُارُى ْـ ِفي ِ
اإل ْسبلَِـ ،إِ َذا
قَالُوا :لَْي َس َن ْف َى َذا َن ْسأَلُ َ
َ
الع َرب تَ ْسأَلُونِي؟ َّ ُ َ َ ُ َ ُ ْ
َ
(ٖ)
آد َـ ِم ْف
ؽ َ
وسى ْاألَ ْش َع ِريُّس ،قَا َؿ :قَا َؿ َر ُسو ُؿ اللَّ ِو " :إِ َّف اللَّوَ َخلَ َ
فَقُيُوا"  ،ومف األ اديث التي تؤيد ذلؾ ما جا نف أبي ُم َ
ِ
ِ
ِ
قَْب ٍ
آدـ َنلَى قَ ْد ِر ْاأل َْر ِ
ِ
ؾ،
َس َوُدَ ،وَب ْي َف َذِل َ
ضَ :جا َ مْنيُ ُـ ْاألَ ْ َمُرَ ،و ْاألَْبَي ُ
ضة قََب َ
َ
ضَ ،و ْاأل ْ
ضيَا م ْف َجمي ِس ْاأل َْرض ،فَ َجا َ َبُنو َ َ
(ٗ)
َّ
ّْب" .
َّي ُؿَ ،وا ْل َ ْزُفَ ،وا ْل َخبِ ُ
يثَ ،والطي ُ
َوالس ْ
قاؿ الشيخ الميداني" :وفي قوؿ الرسوؿ (( :الناس معادف)) دليؿ نلى فروؽ اليبات ال طرية الخلقية ،وفيو يثبت

الرسوؿ  أف خيار الناس في التيويف ال طري ىـ أيرميـ خلقاً ،وىذا التيويف الخلقي يرافؽ اإلنساف ويصا بو في أ والو يليا.
فإذا نظرنا إلى مجمونة مف الناس غير متعلمة وال ميذبة ،أو في وسط مجتمس جاىلي ،فإنو البد أف يمتاز في نظرنا مف بينيـ
أ سنيـ أخبلقاً ،فيـ خيرىـ معدناً ،وأفضليـ سلوياً اجتمانياً ،ثـ إذا نقلنا ىذه المجمونة يليا فعلمناىا وىذبناىا وأنقذناىا مف

جاىليتيا ،ثـ نظرنا إلييا بعد ذلؾ نظرة نامة لنرى مف ىو أفضليـ ،فبلبد أف يمتاز في نظرنا مف بينيـ مف ياف قد امتاز
سابقاً ،ألف العلـ والتيذيب واإليماف تمد مف ياف ذا خلؽ سف في أصؿ فطرتو ،فتزيده سف خلؽ واستقامة سلوؾ وتزيده
فضبلً ،ثـ إذا جا ال قو في الديف ياف ارتقا ىؤال فيما فضلوا بو ارتقا يجعليـ السابقيف نلى مف سواىـ ال م الة ،وبذلؾ
تيوف فروؽ النسبة لصال يـ فضبلً ويرماً"(٘).

اؿَّ َ :دثََنا
ومما يدؿ –أيضاً -نلى أف بعض األخبلؽ فطرية ،ما جا في ال ديث الذي يرويو ذي ة نف األمانة ،قَ َ
ت ِفي َج ْذ ِر قُلُ ِ
الرَجا ِؿ ،ثَُّـ َنلِ ُموا ِم َف القُ ْر ِ
اآلخَرَّ َ :دثََنا" :أ َّ
آف،
وب ّْ
َف األ ََم َانةَ َنَزلَ ْ
ت أَ َ َد ُى َما َوأََنا أَْنتَ ِظُر َ
َر ُسو ُؿ اللَّ ِو ِ َ ديثَْي ِفَ ،أرَْي ُ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُّ
َّ
الر ُج ُؿ َّ
الو ْي ِت ،ثَُّـ
اـ َّ
الن ْو َمةَ ،فَتُ ْقَب ُ
ثَُّـ َنل ُموا م َف السَُّّنة" َو َ دثََنا َن ْف َرْفعيَا قَا َؿ"َ :يَن ُ
ض األ ََم َانةُ م ْف َق ْلبو ،فََيظَؿ أَثَُرَىا مثْ َؿ أَثَِر َ
ِِ
النومةَ فَتُ ْقبض فَي ْبقَى أَثَرَىا ِمثْ َؿ الم ْج ِؿَ ،يجم ٍر َد ْ ر ْجتَو نلَى ِر ْجلِ َ ِ
صبِ ُح َّ
اس
َ ُ َ
َ ُ َ
ؾ فََن طَ ،فَتََراهُ ُم ْنتَبًِار َولَْي َس فيو َش ْي ٌ ،فَُي ْ
الن ُ
َْ
ُ
َ
اـ َّ ْ َ
َيَن ُ
َجلَ َدهُ،
َن َقلَوُ َو َما أَ ْ
وف ،فَبلَ َي َي ُ
ظ َرفَوُ َو َما أ ْ
اد أَ َ ٌد ُي َؤّْدي األ ََم َانةَ ،فَُيقَا ُؿ :إِ َّف ِفي َبنِي فُبلَ ٍف َر ُج ًبل أ َِم ًيناَ ،وُيقَا ُؿ لِل َّرُج ِؿَ :ما أ ْ
َيتََب َاي ُع َ
اف وما أُبالِي أََّي ُيـ بايع ُ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
اف م ْسلِما َرَّدهُ َنلَ َّي ِ
ٍ ِ ِ
اإل ْسبلَ ُـ،
يما ٍف َولَقَ ْد أَتَى َنلَ َّي َزَم ٌ َ َ َ
ْ َ َْ
ت ،لَئ ْف َي َ ُ ً
َو َما في قَ ْلبو مثْقَا ُؿ َ بَّة َخ ْرَدؿ م ْف إ َ
ان ِ
وِا ْف َياف َنصرانِيِّا رَّده نلَ َّي س ِ
ت أَُبايِسُ إِ َّال فُبلًَنا وفُبلًَنا"( ،)ٙويذلؾ ديث ْاب ِف َنب ٍ
َّاسَ ،ن ِف َّ
النبِ ّْي
يو ،فَأ َّ
الي ْوَـ :فَ َما ُي ْن ُ
َما َ
َ َْ َ ُ َ
َ
َ
َ
()ٚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلَتَْي ِف ُي بُّيُ َما اهللُ :ا ْل لْ ُـَ ،و ْاألََناةُ" .
 ...قَا َؿَ :وقَا َؿ َر ُسو ُؿ اهلل  ل ْؤلَ َش ّْج أَ َش ّْج َن ْبد ا ْلقَْيس " :إ َّف في َ
ؾ َخ ْ
يقوؿ مارتف لوثر" :ليست سعادة الببلد بوفرة إيرادىا ،وال بقوة صونيا ،وال بجماؿ بنائيا ،وانما سعادتيا بعدد الميذبيف
مف أبنائيا ،وبعدد الرجاؿ ذوي التربية واألخبلؽ فييا(.)ٛ
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املبحح األول

ملاىة األخالق وأٍنيتَا يف الدقزآٌ اللزيه ،والسية اليبوية ،وعيد السلف الصاحل
املطلب األول :األخالق يف الدقزآٌ اللزيه:

أنلى اهلل  مف شأف األخبلؽ وذيرىا في آيات يثيرة مف يتابو العظيـ ،ال نستطيس في ىذا المب ث القصير أف

نأتي نلييا جميعيا ،فقد ذير اهلل األخبلؽ في سور يثيرة منيا :األنعاـ ،واإلس ار  ،وال رقاف ،واأل زاب ،ولقماف ،وال جرات،
والقلـ ،وال جر ،والبلد ،والليؿ ،والض ى ،وغيرىا ،يث بلغت اآليات التي تناولت األخبلؽ (ٗٓ٘ٔ آيات) مف أصؿ (ٕٖٙٙ
آية) يتيوف منيا القرآف اليريـ ،وقد أثنى اهلل  نلى ُخلُؽ نبيو  قائبلًَ  :وِاَّن َك لَ َعمَى ُخمُ ٍ
ق َع ِظ ٍيم[القلـ ،]ٗ :فعلى الرغـ مف
تميز النبي  في يؿ شي  ،ومنيا نبادتو يث ياف يقوـ مف الليؿ ما ذيره اهلل في سورة المزمؿ ،إال أف اهلل أثنى نلى

أخبلقو بالذات ،وأخبلقو ىي التي سمت بو ،وجعلت لو قبوالً نند اآلخريف ،ويانت سبباً في نجا و ،فقد ياف خلقو القرآف،
ويؿ ما جا في القرآف مف أخبلؽ ياف القدوة لآلخريف في االلتزاـ بيا والدنوة إلييا ،فقد روى نْبِد ِ
اؿ :لَ َّما
اهلل ْب ِف َسبلٍَـ ،قَ َ
َ
()ٜ
ِ
قَِدـ رسو ُؿ ِ
ِ
الن ِ
ت ِفي َّ
اهلل  اْل َمِد َينةَ ْان َج َ َؿ َّ
استََبْن ُ
اس إِلَْي ِو َ ،وِقي َؿ :قَِد َـ َر ُسو ُؿ اهلل  ،فَ ِجْئ ُ
ت َو ْجوَ
اس؛ ألَْنظَُر إِلَْيوَ ،فلَ َّما ْ
الن ُ
َ َُ
ِ
ِ
ِ
َّ
ٍ
َّ
ِ
رس ِ
َف و ْجيوُ لَْي َس بِو ْجو َيذ ٍ
َف قَا َؿَ :يا أَيُّيَا َّ
طع ُموا
اس ،أَ ْف ُشوا َّ
السبلَ َـَ ،وأَ ْ
وؿ اهلل َ ن َرْف ُ
اف أ ََّو ُؿ َش ْي تَ َيل َـ بِو أ ْ
اب َو َي َ
الن ُ
َُ
ت أ َّ َ َ
َ
ٍ (ٓٔ)
َّ
ِ
ُّ
صلوا َو َّ
الجَّنةَ بِ َسبلَـ .
وف َ
اـ تَ ْد ُخلُ َ
الن ُ
الط َع َاـَ ،و َ
اس نَي ٌ

أصلت لو ،ما جا في قولو تعالى :إِ َّن المَّ َو
ومف أبرز اآليات القرآنية اليثيرة التي تناولت موضوع األخبلؽ و ّ
ش ِ
ان وِايتَ ِ
ْم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ِْ
ون[الن ؿ ،]ٜٓ :يما
اء ِذي ا ْلقُْرَبى َوَي ْن َيى َع ِن ا ْلفَ ْح َ
اء َوا ْل ُم ْن َك ِر َوا ْل َب ْغ ِي َي ِعظُ ُك ْم لَ َعمَّ ُك ْم تَ َذ َّكُر َ
سِ َ
اْل ْح َ
َيأ ُ
ّبيف  فضؿ الرفؽ واالبتعاد نف ال ظاظة وغلظة القلب في قولو تعالى :فَِب َما َر ْح َم ٍة ِم َن المَّ ِو ِل ْن َت لَ ُي ْم َولَ ْو ُك ْن َت فَظِّا
شِ
اوْرُى ْم ِفي ْاأل َْم ِر فَِإ َذا َعَزْم َت فَتََوَّك ْل َعمَى المَّ ِو إِ َّن المَّ َو ُي ِح ُّب
َغمِيظَ ا ْل َق ْم ِب ََل ْنفَ ُّ
استَ ْغ ِف ْر لَ ُي ْم َو َ
اع ُ
ضوا ِم ْن َح ْوِل َك فَ ْ
ف َع ْن ُي ْم َو ْ
الص َالةَ وأْمر ِبا ْلمعر ِ
ِِ
وف َوا ْن َو َع ِن
ا ْل ُمتََوّْكمِ َ
ين[ آؿ نمراف ،]ٜٔ٘ :ويذلؾ ذير  وصية نبده لقماف البنوَ  :يا ُب َن َّي أَقم َّ َ ُ ْ َ ْ ُ
ِ ِ ِ
ش ِفي ْاأل َْر ِ
اس َوََل تَ ْم ِ
ص ّْعْر َخ َّد َك ِل َّمن ِ
ُم ِ
ض َمَر ًحا إِ َّن المَّ َو ََل ُي ِح ُّب
ا ْل ُم ْن َك ِر َو ْ
ور * َوََل تُ َ
اص ِب ْر َعمَى َما أ َ
َص َاب َك إ َّن َذل َك م ْن َعْزِم ْاأل ُ
ض ِم ْن صوِت َك إِ َّن أَ ْن َكر ْاأل ِ
ور * واق ِ
ت ا ْل َح ِم ِ
ير[لقماف.]ٜٔ-ٔٚ :
ْص ْد ِفي َم ْ
ض ْ
ص ْو ُ
ش ِي َك َوا ْغ ُ
ْ
َْ
َص َوات لَ َ
ُك َّل ُم ْختَ ٍال فَ ُخ ٍ َ
َ

الر ْح َم ِن
اد َّ
وقد ّ
قدـ اهلل األخبلؽ نلى العبادة وىو يذير ص ات نباده المؤمنيف في سورة ال رقاف ،قاؿ تعالىَ  :و ِع َب ُ
ين ي ِبيتُ َ ِ
ِ
ض َىوًنا وِا َذا َخاطَبيم ا ْلج ِ
سج ً ِ
اما[ال رقاف–ٖٙ :
ين َي ْم ُ
اىمُ َ
ش َ
الَِّذ َ
س َال ًما * َوالَّذ َ َ
َ ُُ َ
ون لَرّْب ِي ْم ُ
ون قَالُوا َ
ون َعمَى ْاأل َْر ِ ْ َ
َّدا َوق َي ً
ٗ ،]ٙفيؤال العباد يمشوف بتواضس وتؤدة ،يعاملوف الناس بال سنى ،ويردوف نلى خطاب الجاىليف بالسبلـ ،ثـ بعد ذير
ىذه الص ات ذير ال ؽ نبادتيـ وأنيـ يبيتوف لربيـ سجداً وقياما ،فما أنظميا مف الت اتة فييا العبرة لعباده الصال يف

ودرساً تربوياً ليـ.

املطلب الجاىي :األخالق يف السية اليبوية:

وقد تجلّت األخبلؽ النبوية في مواقؼ ال تعد وال ت صى ،ويجدر بنا ىنا أف نذير أف اهلل قد أنزؿ رسولو اليريـ منزلة
سو ٌل ِم ْن أَ ْنفُ ِس ُك ْم
اء ُك ْم َر ُ
نالية يف ذير مف ص اتو ،بعض ما اتصؼ اهلل  بو مثؿ :المغ رة والر مة ،قاؿ تعالى :لَقَ ْد َج َ
ين رء ٌ ِ
ِ
ع ِز ٌيز عمَ ْي ِو م ِ
يم[التوية ،]ٕٔٛ :وناتبو جؿ ونبل نلى موقؼ يانت فيو الر مة مس
َ َ َ
َ
يص َعمَ ْي ُك ْم ِبا ْل ُم ْؤ ِمن َ َ ُ
اعنتُّ ْم َح ِر ٌ
وف َرح ٌ
أندا اإلسبلـ الذيف أخرجوه و اربوه ،فلما ظ ر بيـ وأسرىـ لـ يقتليـ بؿ فداىـ بشي يسير وبسيط وىو تعليـ نشرة مف أبنا
َسَرى َحتَّى ُيثْ ِخ َن ِفي ْاأل َْر ِ
ض ُّ
الد ْنَيا َوالمَّ ُو
المسلميف ا
ان لِ َنِب ٍّي أ ْ
ون َعَر َ
ض تُِر ُ
يد َ
َن َي ُك َ
القر ة واليتابة ،قاؿ تعالىَ  :ما َك َ
ون لَ ُو أ ْ
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يد ْاْل ِخرةَ والمَّ ُو ع ِز ٌ ِ
يم[األن اؿ.]ٙٚ :
ُي ِر ُ
َ
َ َ
يز َحك ٌ
فع ْف
ومف سف ُخلقو  أنو رفض أف يلعف شارب الخمر ،رغـ تيرر شرب الخمر منو وفعلو ليذا األمر الشنيس م ار اًرَ ،
الخ َّ
َّ ِ
النبِ ّْي َ ياف اسمو نْب َد اللَّ ِو ،و َياف يَلقَّ ِ
َف َرُج ًبل َنلَى َن ْيِد َّ
طابِس ،أ َّ
اف
ضِ ُ
ُن َمَر ْب ِف َ
اف ُي ْ
َ َ ُ ُ
َ ُُْ َ
ؾ َر ُسو َؿ اللو َ ،و َي َ
ب َم ًاراَ ،و َي َ
َّ
ِ
ِ ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
الع ْنوَُ ،ما أَ ْيثََر َما ُي ْؤتَى بِ ِو؟ فَقَا َؿ
َم َر بِو فَ ُجل َد ،فَقَا َؿ َر ُج ٌؿ م َف القَ ْوِـ :الليُ َّـ َ
النب ُّي  قَ ْد َجلَ َدهُ في الش َراب ،فَأُت َي بو َي ْو ًما فَأ َ
َّ
ت ِإَّنوُ ُي ِ ُّ
ب اللَّوَ َوَر ُسولَوُ"(ٔٔ) ،يما ظير ىذا الخلؽ العظيـ نندما غضب ألف معاذاً أطاؿ
النبِ ُّي " :الَ تَْل َعُنوهُ ،فَ َواللَّ ِو َما َنِل ْم ُ
الصبلة نلى الناس ،فعف جابِر ْبف نْبِد اللَّ ِو األَْنص ِاريَّ ،قَا َؿ :أَ ْقب َؿ رج ٌؿ بَِن ِ
صلّْي،
اض َ ْي ِف َوقَ ْد َجَن َح اللَّْي ُؿ ،فَ َوافَ َ
َ َُ
َ َ َ َ
ؽ ُم َعا ًذا ُي َ
َ
ٍ
فَتَر َ ِ
َف ُم َعا ًذا َنا َؿ ِمْنوُ ،فَأَتَى َّ
البقََ ِرة -أ َِو ّْ
الرُج ُؿ َوَبلَ َغوُ أ َّ
النبِ َّي  ،فَ َش َيا
ؽ َّ
الن َسا ِ  -فَ ْان َ
طَل َ
ؾ َناض َ وُ َوأَ ْقَب َؿ إِلَى ُم َعاذ ،فَقََأَر بِ ُسوَ ِرة َ
َ
ؾ ،و َّ
الش ْم ِ
اؿ َّ
اىا،
ث ِمَرٍارَ " :فَل ْو َ
ت" -أ َْو "أَفَاتِ ٌف" -ثَ َ
إِلَْي ِو ُم َعا ًذاَ ،فقَ َ
بل َ
صلَّْي َ
اف أَْن َ
ضَ َ
النبِ ُّي "َ :يا ُم َعا ُذ ،أَفَتَّ ٌ
س َو ُ
ت بِ َسّْب ِح ْ
ال َ
اس َـ َرّْب َ َ
ؾ ال َيبِير والض ِ
َّ ِ
اج ِة"(ٕٔ) ،وتجلت ىذه الر مة بأنرابي جاىؿ رغـ شنانة
صلّْي َوَار َ َ
َّع ُ
يؼ َوُذو ال َ َ
َواللْيؿ إِ َذا َي ْغ َشى ،فَِإَّنوُ ُي َ
ُ َ
َن اربِ ّّي َفبا َؿ ِفي َ ِ ِ
ٍِ
الم ْس ِجِد ،فََزَجَرهُ َّ
اس،
َ
الن ُ
ال عؿ الذي قاـ بو وىو البوؿ في المسجد ،فقد روى أََن َس ْب َف َمالؾ َقا َؿَ :جا َ أ ْ َ
طائ َة َ
النبِ ُّي  بِ َذُن ٍ
ضى َب ْولَوُ أ ََم َر َّ
اى ُـ َّ
يؽ َنَلْي ِو"(ٖٔ) ،ومف سف ُخلقو  أنو رفض إىبلؾ
ُى ِر َ
وب ِم ْف َما ٍ فَأ ْ
"فََنيَ ُ
النبِ ُّي َ فلَ َّما قَ َ
ِ
ِ
ضي اللَّوُ َنْنيَاَ ،-زْو َج َّ
ت ِل َّلنبِ ّْي
النبِ ّْي َّ َ ،دثَتْوُ أََّنيَا قَالَ ْ
مف لقي نلى أيدييـ أسوأ يوـ مر بو في ياتو ،فعف َنائ َشةَ َ-ر َ
يت ،و َياف أَ َش َّد ما َلِق ُ ِ
ِ
ِ
ؾ يوـ َياف أَ َش َّد ِم ْف يوِـ أُ ٍد ،قَا َؿ " :لَقَ ْد لَِق ُ ِ
الع َقَب ِة ،إِ ْذ
َْ ُ
يت م ْف قَ ْوِمؾ َما لَق ُ َ َ
َ :ى ْؿ أَتَى َنلَْي َ َ ْ ٌ َ
يت مْنيُ ْـ َي ْوَـ َ
َ
َستَِ ْؽ إِ َّال
َنَر ْ
ت ،فَ ْانطَلَ ْق ُ
ت َن ْ ِسي َنلَى ْاب ِف َنْبِد َي ِالي َؿ ْب ِف َنْبِد ُيبلَ ٍؿَ ،فلَ ْـ ُي ِجْبنِي إِلَى َما أ ََرْد ُ
ضُ
وـ َنَلى َو ْج ِييَ ،فلَ ْـ أ ْ
ت َوأََنا َم ْي ُم ٌ
ت أر ِ
َّ ِ ِ
اؿِ :إ َّف اللَّوَ قَ ْد َس ِم َس قَ ْو َؿ
ادانِي فَقَ َ
ت فَِإ َذا ِفييَا ِجْب ِري ُؿَ ،فَن َ
ْسي ،فَِإ َذا أََنا بِ َس َ َاب ٍة قَ ْد أَظَلَّتْنِي ،فََنظَ ْر ُ
َوأََنا بِقَ ْرِف الث َعالب فََرَف ْع ُ َ
ؾ ملَ َ ِ ِ ِ
ؾ ال ِجَب ِ
ؾ ،وقَ ْد َب َع َ ِ
ُّ
اؿَ :يا
اؿ فَ َسلَّ َـ َنلَ َّي ،ثَُّـ قَ َ
ادانِي َملَ ُ
ؾ لَ َ
قَ ْوِم َ
ت ِفي ِي ْـَ ،فَن َ
ْم َرهُ بِ َما ِشْئ َ
ؾ الجَباؿ لتَأ ُ
ث إلَْي َ َ
ؾَ ،و َما َردوا َنلَْي َ َ
َّ ِ
م َّم ُد ،فَ َقا َؿَ ،ذلِ َ ِ
َخ َشَبْي ِف؟ فَقَا َؿ َّ
َصبلَبِ ِي ْـ
َف أُ ْ
ؽ َنلَْي ِي ُـ األ ْ
طبِ َ
ت ،إِ ْف ِشْئ َ
يما ِشْئ َ
النبِ ُّي َ :ب ْؿ أ َْرُجو أ ْ
ت أْ
َُ
َف ُي ْخ ِرَج اللوُ م ْف أ ْ
ؾفَ
(ٗٔ)
ِ
َّ
ؾ بِو َش ْيًئا" .
َم ْف َي ْعُب ُد اللوَ َو ْ َدهُ ،الَ ُي ْش ِر ُ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
لقد ياف رسوؿ اهلل  مف أسمى الناس ُخلقاً ،فلـ ييف فا شاً وال مت شاً ،نف َن ْبد اللو ْب ِف َن ْم ٍروس َ
يف قَد َـ َمسَ
َخَي ِرُي ْـ
ُم َع ِاوَيةَ إِلَى ال ُيوفَ ِةَ ،وَذ َي َر َر ُسو َؿ اللَّ ِو  فَقَا َؿ :لَ ْـ َي ُي ْف فَا ِ ًشا َوالَ ُمتَ َ ّْ ًشاَ ،وقَا َؿ :قَا َؿ َر ُسو ُؿ اللَّ ِو « :إِ َّف ِم ْف أ ْ
أَ ْ َسَن ُي ْـ ُخلُقًا»(٘ٔ) ،وغير ذلؾ مف مواقؼ نبوية شري ة ال تعد وال ت صى.
إف األخبلؽ ىي ما يقرب الناس مف بعضيـ ،وتجعليـ ينت عوف بثمرة األخبلؽ ،فبل فائدة تأتيؾ مف نبادة فبلف إذا

تجرد مف األخبلؽ ،فعبادتو يليا لو ،بينما تنت س أنت مف أمانتو ،وصدقو ،ووفائو ،ووجوده ،ونطائو ،وطبعاً ال يخ ى أنو ال

يليؽ بعابد أف يتجرد مف األخبلؽ ،ويـ ينير الناس نلى الشخص الذي أ سف صلتو بربو ،وأسا صلتو بعباد اهلل  ،قاؿ

بالخلؽ
الخلؽ ،أي سف الباطف والظاىر ،فيراد َ
الخلؽ و ُ
الخلؽ :نبارتاف مستعملتاف معاً :يقاؿ :فبلف سف َ
"الخلُؽ ،و َ
الغزاليُ :
بالخلؽ الصورة الباطنة؛ ألف اإلنساف مريب مف جسد مدرؾ بالبصر ،ومف روح ون س مدرؾ بالبصيرة،
الصورة الظاىرة ،ويراد ُ
وليؿ وا د منيما ىيئة ،وصورة إما قبي ة واما جميلة"(.)ٔٙ

فاألخبلؽ إذف تمثؿ صورة اإلنساف الباطنة ،فبل ينظر إلى لوف اإلنساف أو جمالو ،أو فقره وغناه ،وانما ُينظر إلى أخبلقو
ِ
ص َوِرُي ْـ َوأ َْم َوالِ ُي ْـ،
وأنمالو الصادرة نف تلؾ األخبلؽَ .ن ْف أَبِي ُى َرْي َرة ،قَا َؿ :قَا َؿ َر ُسو ُؿ اهلل " :إِ َّف اهللَ َال َي ْنظُُر إِلَى ُ
َن َمالِ ُي ْـ"( ،)ٔٚيما أف لؤلخبلؽ ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة اإلسبلميةَ ،ن ْف َنائِ َشةَ -رضي اهلل ننيا،-
َولَ ِي ْف َي ْنظُ ُر إِلَى قُلُوبِ ُي ْـ َوأ ْ
()ٔٛ
ت :قَا َؿ رسو ُؿ ِ
اهلل  :إِ َّف ِم ْف أَ ْيم ِؿ اْلم ْؤِمنِ َ ِ
قَالَ ْ
َىلِ ِو  ،ومف يتأمؿ ويتدبر ديث أَبِي ُىَرْيَرةَ
يم ًانا أَ ْ َسُنيُ ْـ ُخلُقًا َوأَْلطَ ُيُ ْـ بِأ ْ
َُ
يف إ َ
َ ُ
()ٜٔ
ِ ِ
النبِ ّْي  ،قَا َؿِْ :
يم ِ
َ ،ن ِف َّ
اف"  ،يجد أف ال ديث يشتمؿ نلى األخبلؽ،
اف بِ ْ
ضسٌ َو َسْب ُع َ
يم ُ
وف ُش ْعَبةًَ ،واْل َ َيا ُ ُش ْعَبةٌ م َف ْاإل َ
"اإل َ
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بؿ قد خص بعض األخبلؽ بالذير يإماطة األذى نف الطريؽ ،وال يا .

فع ْف أَبِي
وريز اإلسبلـ نلى ربط العبادة باألخبلؽّ ،
وبيف أف العبادة إذا ان صلت نف األخبلؽ ال خير فييا وال فائدةَ ،
ِ
ُى َرْي َرةَ  ،أ َّ
اع ،فَقَا َؿ" :إِ َّف اْل ُم ْلِ َس ِم ْف
وف َما اْل ُم ْلِ ُس؟" قَالُوا :اْل ُم ِْل ُس ِف َينا َم ْف َال ِد ْرَى َـ لَوُ َوَال َمتَ َ
َف َر ُسو َؿ اهلل  ،قَا َؿ" :أَتَ ْد ُر َ
أ َُّمتِي يأْتِي يوـ اْلِقيام ِة بِص َبل ٍة ،و ِ
ب َى َذا،
ؼ َى َذاَ ،وأَ َي َؿ َما َؿ َى َذاَ ،و َس َ َ
صَي ٍاـَ ،وَزَي ٍاةَ ،وَيأْتِي قَ ْد َشتَ َـ َى َذاَ ،وقَ َذ َ
ضَر َ
ؾ َد َـ َى َذاَ ،و َ
َ
َ َْ َ َ َ
َ
َف ي ْقضى ما نلَْي ِو أ ِ
ت َنَلْي ِو ،ثَُّـ
ُخ َذ ِم ْف َخ َ
فَُي ْع َ
اى ْـ فَطُ ِرَ ْ
طى َى َذا ِم ْف َ َسَناتِ ِوَ ،و َى َذا ِم ْف َ َسَناتِ ِو ،فَِإ ْف َفنَِي ْ
ط َاي ُ
ت َ َسَناتُوُ َقْب َؿ أ ْ ُ َ َ َ
طُ ِرَح ِفي َّ
الن ِار"(ٕٓ) ،ىذا وقد أفاد ال ديث الت ذير مف الوقوع في الم رمات وخاصة فيما يتعلؽ ب قوؽ العباد المادية والمعنوية،
فمف الظلـ االنتدا نلى الناس ،ومف فعؿ ذلؾ أفسد أنمالو الصال ة وأضاع أجرىا ون عيا يوـ القيامة(ٕٔ).

وؿ ِ
والمسلـ ىو مف سلـ المسلموف مف لسانو ويده ،فعف نْب َد ِ
اهلل ْب َف َن ْم ِرو ْب ِف اْل َع ِ
اهلل
َؿ َر ُس َ
اص  ،قاؿِ :إ َّف َرُج ًبل َسأ َ
َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ (ٕٕ)
ِ
ِ
ِِ
وف م ْف ل َسانو َوَيده"  ،وقد أفاد ال ديث أف يماؿ اإليماف واإلسبلـ ال ييوف إال
 أ ُّ
"م ْف َسل َـ اْل ُم ْسل ُم َ
َي اْل ُم ْسلم َ
يف َخْيٌر؟ قَا َؿَ :
بعدـ إل اؽ األذى باآلخريف ماديًا ياف أو معنويًا ،وال ث نلى ترؾ المعاصي جميعيا وااللتزاـ بما أمر اهلل تعالى(ٖٕ).
املطلب الجالح :األخالق عيد السلف الصاحل:

لقد اقتدى الص ابة اليراـ -رضواف اهلل نلييـ -بنبييـ  ،وقد يثرت المواقؼ الجميلة والجليلة التي تخلقوا بيا ،أذير

وسى س ،قَا َؿ :قَا َؿ َّ
ّْيف
النبِ ُّي " :إِ َّف األَ ْش َع ِري َ
فع ْف أَبِي ُم َ
منيا ب األشعرييف للسخا والعطا و ب الخير ومساندة اآلخريفَ ،
ِ ِ
الغ ْزِو ،أَو َق َّؿ طَع ِ ِ
اف ِن ْن َد ُى ْـ ِفي ثَْو ٍب َوا ِ ٍد ،ثَُّـ ا ْقتَ َس ُموهُ َب ْيَنيُ ْـ ِفي إَِنا ٍ َوا ِ ٍد
إِ َذا أ َْرَملُوا ِفي َ
اـ نَيال ِي ْـ بِا ْل َمد َينة َج َم ُعوا َما َي َ
ْ
َُ
(ٕٗ)
وؿ ِ
َّوي ِ
دىش لو اإلنساف ،فعف أَبِي ُىرْيرةَ  ،قَا َؿَ :جا رُج ٌؿ إِلَى رس ِ
بِالس ِ
اهلل ،
َّة ،فَيُ ْـ ِمّْني َوأََنا ِم ْنيُ ْـ"  ،وفي موقؼ ُي َ
َُ
ََ
ََ
ِ ِ ِِ
ِ
ت :والَِّذي َب َعثَ َؾ بِا ْل َ ّْ
ت
فَقَا َؿ :إِّْني َم ْجيُ ٌ
ؽَ ،ما ِن ْن ِدي إِ َّال َما ٌ ،ثَُّـ أ َْر َس َؿ إِلَى أ ْ
ُخ َرى ،فَقَالَ ْ
ود ،فَأ َْر َس َؿ إلَى َب ْعض ن َسائو ،فَقَالَ ْ َ
ؽ ،ما ِنْنِدي إِ َّال ما  ،فَقَا َؿ« :م ْف ي ِ
ؾَ :ال ،والَِّذي َب َعثَ َ ِ
يؼ َى َذا اللَّْيلَةَ َ-رِ َموُ اهللُ-
ؾ َ ،تَّى قُْل َف ُيلُّيُ َّف ِمثْ َؿ َذلِ َ
ِمثْ َؿ َذلِ َ
ض ُ
َ ُ
َ ٌ
ؾ باْل َ ّْ َ
َ
؟» ،فَقَاـ رج ٌؿ ِمف ْاألَْنص ِار ،فَقَا َؿ :أَنا ،يا رسو َؿ ِ
تَ :ال إِ َّال
ؽ بِ ِو إِلَى َر ْ لِ ِو ،فَقَا َؿ ِال ْمَأرَتِ ِوَ :ى ْؿ ِنْن َد ِؾ َش ْي ٌ؟ قَالَ ْ
اهلل ،فَ ْانطَلَ َ
َ َُ
َ
َ َ َُ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
قُ ُ ِ ِ
ّْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ّْر ِج
َى َوى لَي ْأ ُي َؿ ،فَقُومي إلَى السَا
ضْي َُنا فَأَ ْ
اجَ ،وأَريو أَنا َن ْأ ُي ُؿ ،فَإ َذا أ ْ
ط ئي الس َّْر َ
وت صْبَياني ،قَا َؿ :فَ َعلليي ْـ ب َش ْي  ،فَإ َذا َد َخ َؿ َ
النبِ ّْي  ،فَقَا َؿ« :قَ ْد ن ِجب اهلل ِم ْف ِ ِ
طِئِ ِ
َصَب َح َغ َدا َنلَى َّ
ضْيِ ُي َما
َ تَّى تُ ْ
َّي ُ
يو ،قَا َؿ :فَقَ َع ُدوا َوأَ َي َؿ الضْ
صنيع ُي َما بِ َ
ؼَ ،فلَ َّما أ ْ
َ
َ َ ُ
َّ (ٕ٘)
ِ
ِ
يف،
فع ْف َنائ َشةَ أُّْـ اْل ُم ْؤِمن َ
اللْيلَةَ"  ،وأثنى النبي  نلى زينب أـ المؤمنيف -رضي اهلل ننيا-؛ لما نرفت بو مف اليرـ والجودَ ،
ِ
ط َولََنا َي ًدا
ت أَ ْ
ت :فَ ُي َّف َيتَطَ َاوْل َف أَيَّتُيُ َّف أَ ْ
َس َرُن ُي َّف لَ َ اقًا بِي أَ ْ
ت :فَ َي َان ْ
ط َو ُؿ َي ًدا ،قَالَ ْ
ط َولُ ُي َّف َي ًدا» قَالَ ْ
قَالَ ْ
ت :قَا َؿ َر ُسو ُؿ اهلل « :أ ْ
)
ٕٙ
(
ؽ" وجا في رواية البخاري أف ىذا ما اتص ت بو سودة أيضاً فع ْف نائِ َشةَ -ر ِ
ِ
ض َي
ص َّد ُ
بِ ،ألََّنيَا َي َان ْ
َ َ
َزْيَن ُ
ت تَ ْع َم ُؿ بَِيد َىا َوتَ َ
َ
ِ
ض أ َْزَوا ِج َّ
اللَّوُ َنْنيَا :-أ َّ
ونيَا،
ؾ لُ ُ وقًا؟ قَا َؿ« :أَ ْ
َسَرعُ بِ َ
ط َولُ ُي َّف َي ًدا» ،فَأ َ
صَبةً َي ْذَرُن َ
َف َب ْع َ
النبِ ّْي ُ ،قْل َف ل َّلنبِ ّْي  :أَيَُّنا أ ْ
َخ ُذوا قَ َ
ت تُ ِ ُّ
الص َدقَةَ( .)ٕٚقلت:
ب َّ
ت َس ْوَدةُ أَ ْ
َسَرَنَنا لُ ُ وًقا بِ ِو َو َي َان ْ
َّدقَةَُ ،و َي َان ْ
ت طُو َؿ َيِد َىا الص َ
ط َوَليُ َّف َي ًداَ ،ف َعِل ْمَنا َب ْع ُد أََّن َما َي َان ْ
فَ َي َان ْ
تأْ
وال غرابة أف تتصؼ بذلؾ أيثر مف زوجة مف زوجات النبي .
وفي سبلمة القلب مف الغؿ وال قد وال سد ،نذير ما رواه أََنس ْب ُف م ِال ٍيس قَا َؿُ :يَّنا ُجلُوسا مس رس ِ
اؿ:
وؿ اللَّ ِو  فَقَ َ
ً َََُ
ُ
َ
ؽ َنعلَْي ِو ِفي يِدهِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
طلُس َنلَْي ُيـ ْاآل َف رُج ٌؿ ِم ْف أ ْ ِ
ص ِار ،تَْنط ُ
َ
ؼ ل ْ َيتُوُ م ْف ُو ُ
ضوئِو ،قَ ْد تَ َعل َ ْ
َىؿ اْل َجَّنة» فَطَلَ َس َرُج ٌؿ م َف ْاألَْن َ
َ
«َي ْ ُ
ُ
ؾ َّ ِ
الشم ِ
ّْ
اؿ َّ
اف اْل َغ ُد ،قَا َؿ َّ
النبِ ُّي ،
ث ،قَ َ
ؾ ،فَطَلَ َس َذلِ َ
النبِ ُّي ِ ،مثْ َؿ َذلِ َ
اف اْلَي ْوُـ الثَّالِ ُ
الرُج ُؿ مثْ َؿ اْل َمَّ ِرة ْاألُولَىَ .فلَ َّما َي َ
اؿَ ،فلَ َّما َي َ
َ
ِِ
ِ
النبِ ُّي  تَبِ َعوُ َنْب ُد اللَّ ِو ْب ُف َن ْم ِرو ْب ِف اْل َع ِ
الرُج ُؿ َنلَى ِمثْ ِؿ َ الِ ِو ْاألُولَىَ ،فلَ َّما قَ َاـ َّ
اؿ:
ضا ،فَطَلَ َس َذلِ َؾ َّ
اص فَقَ َ
مثْ َؿ َمقَالَتو أَْي ً
َف تُؤِوينِي إِلَْي َؾ تَّى تَم ِ
اف
ت؟ قَا َؿَ :ن َع ْـ .قَ َ
ض َي فَ َعْل َ
َف َال أ َْد ُخ َؿ َنلَْي ِو ثَ َبلثًا ،فَِإ ْف َأرَْي َ
ت أَبِي فَأَ ْق َس ْم ُ
إِّْني َال َ ْي ُ
ت أْ
َ
ت أْ ْ َ
اؿ أََن ٌسَ :و َي َ
ْ

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1439 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 211
7

Published by Arab Journals Platform, 2018

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 14 [2018], Iss. 1, Art. 11

وسائل اكتساب األخالق يف ضوء السية اليبوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثَ ،فلَـ يره يقُوـ ِمف اللَّْي ِؿ َش ْيًئاَ ،غ ْير أََّنو إِ َذا تَع َّار وتََقلَّب نلَى ِفر ِ
ات معو تِْل َ َّ ِ
اش ِو َذ َي َر
َن ْب ُد اللَّ ِو ُي َ ّْد ُ
َ َ َ َ
َ ُ
ث أََّنوُ َب َ َ َ ُ
ؾ اللَيالي الثَّ َبل َ ْ َ َ ُ َ ُ َ
َ
َّ ِ
اللَّو  و َيبَّر ،تَّى يقُوـ لِ ِ
ث لََي ٍ
ت
ض ِت الثَّ َبل ُ
اؿ َو ِي ْد ُ
َس َم ْعوُ َيقُو ُؿ إِ َّال َخ ْي ًارَ ،فلَ َّما َم َ
َ
ص َبلة ا ْل َ ْج ِر .قَا َؿ َن ْب ُد اللوَ :غ ْي َر أَّْني لَ ْـ أ ْ
َ َ َ َ َ َ
ِ
َّ ِ
ت َر ُسو َؿ اللَّ ِو َ يقُو ُؿ لَ َؾ
ضٌ
ب َوَال َى ْجٌر ثََّـَ ،ولَ ِي ْف َس ِم ْع ُ
َف أَ ْ ِق َر َن َملَوُُ ،ق ْل ُ
أْ
تَ :يا َن ْب َد اللو إِّْني لَ ْـ َي ُي ْف َب ْيني َوَب ْي َف أَبِي َغ َ
َف ِ
ؾ،
ث ِم َر ٍارَ« :ي ْ
ؾ ِأل َْنظَُر َما َن َملُ َ
ي إِلَْي َ
ت الثَّ َبل َ
ثَ َبل َ
طلُسُ َنلَْي ُي ُـ ْاآل َف َر ُج ٌؿ ِم ْف أ ْ
ث ِم َر ٍار ،فَأ ََرْد ُ
ت أ َْن َ
َى ِؿ ا ْل َجَّن ِة» فَطَلَ ْع َ
ت أْ
آو َ
ِ
ت
ت .قَ َ
ؾ تَ ْع َم ُؿ َيثِ َير َن َم ٍؿ ،فَ َما الَِّذي َبلَ َغ بِ َ
ي بِ ِوَ ،فلَ ْـ أ ََر َ
اؿَ :فلَ َّما َولَّْي ُ
سو ُؿ اللَّ ِو  ،فَقَا َؿَ :ما ُى َو إِ َّال َما َأرَْي َ
ؾ َما قَا َؿ َر ُ
فَأَ ْقتَد َ
َن َ َّ
ِِ
ِ ِ ٍ ِ
ِ
يف ِغ ِّشاَ ،وَال أَ ْ ُس ُد أَ َ ًدا َنلَى َخْي ٍر أ ْ
َد َنانِيَ ،فقَا َؿَ :ما ُى َو إِ َّال َما َأرَْي َ
طاهُ اللوُ
تَ ،غْيَر أَّْني َال أَ ِج ُد في َن ْسي ألَ َ د م َف اْل ُم ْسلم َ
يؽ(.)ٕٛ
ت بِ َ
ؾَ ،وِى َي الَّتِي َال ُن ِط ُ
إِيَّاهُ .فَقَا َؿ َن ْب ُد اللَّ ِوَ :ى ِذ ِه الَّتِي َبلَ َغ ْ
الخلؽ الرفيس،
ومواقؼ الص ابة  أيثر مف أف ت صى وتعد ،ييؼ ال وقد تربوا في مدرسة المصط ى  صا ب ُ
وليف بعد ىذه التأصيبلت لموضوع األخبلؽ ،ييؼ نيتسب األخبلؽ؟ وما وسائؿ الوصوؿ إلييا؟ ىذا ما سنتعرض لو -بإذف
اهلل -في المب ث الثاني.

املبحح الجاىي
الوسائل الذاتية يف اكتساب األخالق مً خالل السية اليبوية
املطلب األول :دور التعليه يف اكتساب األخالق:
نستطيس أف تيتسب األخبلؽ بواسطة التعليـ ،ىذا ما بعث اهلل بو النبييف ،يث قاـ األنبيا بتعليـ الناس يؿ ما

ي تاجوف إليو ،ويستطيس اإلنساف أف يتعلـ مف ال يما والعلما والمربيف والمجتمس .لقد نلّـ النبي  أص ابو ييؼ

يتعاملوف مس يثير مما يواجييـ ،فمثبلً :ييؼ ينظر اإلنساف إلى النعـ التي وىبيا اهلل لآلخريف ،انظر إلى التوجيو النبوي في
ىذه المجاؿ ،فعف أَبِي ىرْيرة ،قَا َؿ :قَا َؿ رسو ُؿ ِ
َس َ َؿ ِمْن ُي ْـَ ،وَال تَْنظُُروا إِلَى َم ْف ُى َو فَ ْوقَ ُي ْـ ،فَيُ َو
اهلل ْ :
َْ
"انظُُروا إِلَى َم ْف أ ْ
َُ
َُ َ
ِ ()ٕٜ
َف َال تَْزَد ُروا نِ ْع َمةَ اهلل  .قاؿ النووي" :ومعنى أجدر :أ ؽ ،وتزدروا :ت قروا ،وىذا ال ديث جامس ألنواع مف الخير؛
أْ
َج َد ُر أ ْ
ألف اإلنساف إذا رأى مف فضؿ نليو في الدنيا طلبت ن سو مثؿ ذلؾ ،واستصغر ما ننده مف نعمة اهلل تعالى ،و رص نلى

االزدياد ليل ؽ بذلؾ أو يقاربو ،ىذا ىو الموجود في غالب الناس ،وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى مف ىو دونو فييا ظيرت لو
نعمة اهلل تعالى نليو فشيرىا وفعؿ فييا الخير(ٖٓ).

ولو وصلت ىذه التوجييات النبوية إلى المسلميف في ىذه األياـ لتعلموا منيا الخير الوفير ،وابتعدوا نف تتبس النعـ التي

وىبيا اهلل لآلخريف؛ يث تولد لدييـ الرضا والقنانة ،وبعد ذلؾ يتوجيوا لشير النعمة ميما قلّت.

لقد ياف للتعليـ األثر البالغ في ايتساب األخبلؽ ،وااللتزاـ بيا طيلة ياة الشخص المستيدؼ ،فقد قاـ النبي 

المخاطب بو شيئاً(ٖٔ) ،ونذير مثاالً نلى ذلؾ :تعليمو  لعمر بف أبي سلمة ابف
بتوجيو الخطاب وىو النص الذي ي يـ ُ
ت ُغبلَما ِفي َ ْج ِر رس ِ
وؿ
زوجتو أـ سلمة -رضي اهلل ننيا -ييؼ يتعامؿ مس المائدة ،فعف ُن َم َر ْب َف أَبِي َسلَ َمةَ ،قاؿُ :يْن ُ
َُ
ً
يؾ" فَ َما
ش(ٕٖ) ِفي َّ
الص ْ َ ِة ،فَقَا َؿ لِي َر ُسو ُؿ اللَّ ِو "َ :يا ُغبلَ ُـَ ،س ّْـ اللَّوََ ،و ُي ْؿ بَِي ِمينِ َؾَ ،و ُي ْؿ ِم َّما َيلِ َ
اللَّ ِو َ ،و َي َان ْ
ت َيِدي تَ ِطي ُ
ؾ ِط ْع َمتِي َب ْع ُد(ٖٖ) ،فقد استعمؿ النبي أسلوب التعليـ المباشر مف خبلؿ التطبيؽ العملي نلى مائدة الطعاـ ،وقد
ت تِْل َ
َازلَ ْ
انت س بيذا التعليـ ىذا الغبلـ ،وايتسب ىذا الخلؽ تى توفاه اهلل.
قاؿ النووي" :في ىذا ال ديث بياف ثبلث سنف مف سنف األيؿ ،وىي :التسمية ،واأليؿ باليميف ،والثالثة األيؿ مما يليو؛
(ٖٗ)

ألف أيلو مف موضس يد صا بو سو نشرة ،وترؾ مرو ة ،فقد يتقذره صا بو ال سيما في األمراؽ وشبييا"

قاؿ ابف جر:

 212ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ 1439 ،)1و
8

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol14/iss1/11
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بلز بين إرشيد

"فيو تشريؼ اليميف نلى الشماؿ؛ ألنيا أقوى في الغالب ،وىي مشتقة مف اليمف  ...واذا تقرر ذلؾ فمف اآلداب المناسبة لميارـ
األخبلؽ والسيرة ال سنة نند ال ضبل اختصاص اليميف باألنماؿ الشري ة واأل واؿ النظي ة  ...وفيو منقبة لعمر بف أبي

سلمة المتثالو األمر ومواظبتو نلى مقتضاه"(ٖ٘).
وقدـ لو النصح واإلرشاد ،يث أردفو خل و ثـ نبيو ليلت ت
يما قاـ النبي  بإرشاد ابف نباس في مر لة التمييزّ ،
فع ِف ْاب ِف
إليو بخطاب جميؿ وبقولو :يا غبلـ ،وذير لو يلمات مؤثرة ش ّيلت ننده ريائز اإليماف وثوابت العقيدة والديفَ .
وؿ ِ
ِ َّ
ؾ َيلِم ٍ
اهلل َ يوما ،فَقَا َؿَ :يا ُغبلَـ إِّْني أ َ ّْ
ؼ رس ِ
َنب ٍ
ات ،ا ْ َ ِظ اللَّوَ َي ْ َ ْ
ظَ
َّاس ،قَا َؿُ :ي ْن ُ
ؾ ،ا ْ َظ اللوَ تَ ِج ْدهُ
ت َخ ْل َ َ ُ
ُنل ُم َ َ
ًْ
ُ
ت فَاسأ ِ َّ
انلَ ْـ أ َّ
وؾ
ؾ بِ َش ْي ٍ لَ ْـ َي ْن َ ُع َ
َف َي ْن َ ُعو َ
اى َ
اجتَ َم َع ْ
َف األ َُّمةَ لَ ْو ْ
استَ ِع ْف بِاللَّ ِوَ ،و ْ
استَ َع ْن َ
ت َنلَى أ ْ
تُ َج َ
ت فَ ْ
َؿ اللوََ ،وِا َذا ْ
ؾ ،إِ َذا َسأَْل َ ْ
ٍ
ؾُ ،رِف َع ِت األَ ْقبلَ ُـ
ؾ إِالَّ بِ َش ْي ٍ قَ ْد َيتََبوُ اللَّوُ َنلَْي َ
ضُّرو َ
ضُّرو َ
إِالَّ بِ َش ْي ٍ قَ ْد َيتََبوُ اللَّوُ لَ َ
ؾَ ،ولَ ْو ْ
اجتَ َم ُعوا َنلَى أ ْ
ؾ بِ َش ْي لَ ْـ َي ُ
َف َي ُ

()ٖٙ
ت ُّ
ؼ  .وقد انتيز الرسوؿ  وىو سيد الدناة ىذه ال رصة -وىي ريوب ابف نباس خل و -ليي يعلمو شيئاً
الص ُ ُ
َو َج َّ ْ
قؿ نظيره في
ين عو في ياتو وتنت س بو األمة وىذا ما ياف ،يث أصبح ابف نباس نالماً نظيماً انت س منو الناس انت اناً ّ

فيـ القرآف وسائر نلوـ الشريعة.

واليلمات التي نلمو إياىا (ا ظ اهلل) أي :في أمره ونييو (ي ظؾ) في الدنيا مف الببل  ،وفي اآلخرة مف العقاب
والعذاب( ،ا ظ اهلل تجده تجاىؾ) أي :راع ؽ اهلل وت رى رضاه تجده تجاىؾ أي مقابلؾ وأمامؾ( ،إذا سألت) :إذا أردت

السؤاؿ( ،فاسأؿ اهلل) أي :و ده؛ ألف غير اهلل غير قادر نلى اإلنطا والمنس وجلب الن س ودفس الضرر( ،واذا استعنت

فاستعف باهلل) أي :أفرده باالستعانة؛ ألنو القادر نلى إنانتؾ( .)ٖٚوفي إفراده باالستعانة فائدتاف :األولى أف العبد ناجز نف
االستقبلؿ بن سو في الطانات ،والثانية أنو ال معيف لو نلى مصالح دينو ودنياه إال اهلل  ،فمف أنانو اهلل فيو المعاف،

ومف خذلو فيو المخذوؿ(( .)ٖٛرفعت األقبلـ وج ت الص ؼ) أيُ :يتب في اللوح الم وظ ما ُيتب مف التقديرات ،وال ييتب
بعد ال راغ منو شي آخر ،فعبر نف سبؽ القضا والقدر برفس القلـ وج اؼ الص ي ة ،تشبيياً ب راغ الياتب مف يتابتو(.)ٖٜ

ىذا ويتضح مف أسلوب النبي  بقولو( :يا غبلـ) استعماؿ الم تاح المناسب ل تح القلوب وتقبؿ المونظة واإلرشاد ،ثـ

بعد ذلؾ الوصوؿ إلى اليدؼ ،يث استطاع النبي  أف يوجو ابف نباس ىذا التوجيو ال طري ل يره وىو في مر لة المراىقة
ل ب اهلل ،وانبلمو أف اهلل ىو الذي ي ظو ويعطيو ،وىذا يزيد في ب ابف نباس لخالقو ،ونندما ي بو ييوف ننده االستعداد
ال يري والن سي لتلقي ما يأتي منو مف إرشادات وتعليمات ،وبيذا نجح النبي  في غرس اإليماف باهلل في ن س ابف نباس،
وسخره لخدمة يتاب اهلل وسنتو الشري ة.

ت َرُج ًبل
وقد استعمؿ  أسلوب التوبيخ مس أبي ذر  نندما قاؿ لرجؿ :يا ابف السودا  ،فعف أبي ذر قَا َؿ :إِّْني َس َابْب ُ
ؾجِ
ِ
فَ َعي َّْرتُوُ بِأ ُّْم ِو ،فَقَا َؿ لِي َّ
ت أَْيِدي ُي ْـ ،فَ َم ْف
َني َّْرتَوُ بِأ ُّْم ِو؟ ِإَّن َ
اىِلَّيةٌ ،إِ ْخ َو ُان ُي ْـ َخ َولُ ُي ْـَ ،ج َعلَيُُـ اللَّوُ تَ ْ َ
ؾ ْامُرٌؤ في َ َ
النبِ ُّي "َ :يا أََبا َذٍّر أ َ
وىـ فَأ ِ
َّ
ِ
وى ْـ"(ٓٗ) ،وقد أثمر
ت َيِدِهَ ،فْلُي ْ
اف أ ُ
َخوهُ تَ ْ َ
َن ُين ُ
ط ِع ْموُ ِم َّما َي ْأ ُي ُؿَ ،وْلُيْلبِ ْسوُ ِم َّما َيْلَب ُسَ ،والَ تُ َيلّْ ُ ُ
َي َ
وى ْـ َما َي ْغلُبيُ ْـ ،فَِإ ْف َيل ْتُ ُم ُ ْ
أسلوب التوبيخ في ردع أبي ذر ،وييؼ تغير بعد ذلؾ وألبس غبلمو يما يلبس بسبب ىذا النص ،فإذا رأى القاضي أف التوبيخ
يي ي إلصبلح الجاني وتأديبو ايت ى بتوبيخو(ٔٗ).

واستعمؿ  أسلوب التيرار لتعليـ الناس خطورة بعض األفعاؿ ،فع ْف أَبِي مْيٍد الس ِ
استَ ْع َم َؿ َّ
النبِ ُّي 
َّانِد ّْ
ي  ،قَا َؿْ :
َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رج ًبل ِمف األ َْزِد ،يقَا ُؿ لَو ْابف األُتْبِي ِ
َّ
ِ
ي لي ،قَا َؿ" :فَيَبل َجلَ َس في َبْيت أَبيو أ َْو
َّة َنلَى الص َ
َّدقَ ِةَ ،فلَ َّما قَِد َـ قَا َؿَ :ى َذا لَ ُي ْـ َو َى َذا أ ْ
ُ
َُ
ُ ُ
َ
ُىد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اف
َبْيت أ ُّْمو ،فََيْنظَُر ُي ْي َدى لَوُ أ َْـ الَ؟ َوالذي َن ْسي بَيده الَ َيأ ُ
امة َي ْ ملُوُ َنلَى َرقََبتو ،إ ْف َي َ
ْخ ُذ أَ َ ٌد مْنوُ َشْيًئا إال َجا َ بو َي ْوَـ القَي َ
(ٕٗ)
ت" ثَبلَثًا" .
َب ِع ًا
ير لَوُ ُرَغا ٌ ،أ َْو َبقََرةً لَيَا ُخ َو ٌار ،أ َْو َشاةً تَْي َعُر" ثَُّـ َرفَ َس بَِيِدِه َ تَّى َأرَْيَنا ُن ْ َرةَ ِإْب َ
ت ،اللَّيَُّـ َى ْؿ َبلَّ ْغ ُ
طْي ِو" :اللَّيَُّـ َى ْؿ َبلَّ ْغ ُ
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لقد قاـ  باإلرشاد والتوجيو مف غير تشيير أو تشنيس نلى المخطئ ،وليف ب زـ وشدة ،يث استعمؿ أسلوب التيرار (الليـ
ىؿ بلغت ثبلثاً)؛ لييوف أيثر تأثي اًر في ن وسيـ.

َف رسو َؿ ِ
ِ
اهلل  مَّر َنلَى صْب ِرة(ٖٗ) َ ٍ
ييا،
فع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ أ َّ َ ُ
واستعمؿ أسلوب الترىيب لتعليـ بعضيـَ ،
ط َعاـ فَأ َْد َخ َؿ َي َدهُ ف َ
َُ
َ
الطع ِاـ؟" َقا َؿ :أَصابتْو السَّما يا رسو َؿ ِ
َّ
ِ
اهللَ ،قا َؿ" :أَفَ َبل َجعْلتَوُ فَو َ َّ ِ
تأ َِ
فََناَل ْ
صا َ
ؽ الط َعاـ َي ْي َيَراهُ
ََ ُ َ َُ َُ
ب َ
"ما َى َذا َيا َ
َ ْ
َصاب ُعوُ َبلَ ًبل َفقَا َؿَ :
اسَ ،م ْف َغ َّ
َّ
ش َفَلْي َس ِمّْني"(ٗٗ) قاؿ النووي" :معناه ليس نلى سيرتنا الياملة وىدينا ،وياف س ياف بف نيينة –ر مو اهلل -ييره
الن ُ
قوؿ مف ي سره بليس نلى ىدينا ،ويقوؿ :بئس ىذا القوؿ ،يعني :بؿ يمسؾ نف تأويلو؛ لييوف أوقس في الن وس وأبلغ في الزجر
–واهلل أنلـ.)ٗ٘( "-

َف َّ ِ
فع ْف أَبِي ُىَرْيَرةَ :أ َّ
الم ْس ِج َد ،فَ َد َخ َؿ َرُج ٌؿ،
يما استعمؿ أسلوب الرفؽ في تعليـ المسي في صبلتوَ ،
النب َّي َ د َخ َؿ َ
النبِ ّْي  فََرَّد َّ
صلَّى ،ثَُّـ َجا َ ،فَ َسلَّ َـ َنلَى َّ
صلَّى ،ثَُّـ َجا َ ،فَ َسلَّ َـ َنلَى
ص ّْؿ فَِإَّن َ
ص ّْؿ" ،فَ َ
ؾ لَ ْـ تُ َ
"ارِج ْس فَ َ
فَ َ
النبِ ُّي  ، فَقَا َؿْ :
بلثًاَ ،فقَا َؿ :والَِّذي َب َعثَ َؾ بِال َ ّْ
َّ
ت إِلَى
ص ّْؿ" ثَ َ
ص ّْؿ ،فَِإَّن َ
ؽَ ،ف َما أُ ْ ِس ُف َغْي َرهُ ،فَ َعّْل ْمنِيَ ،قا َؿ" :إِ َذا قُ ْم َ
ؾ لَ ْـ تُ َ
"ارِج ْس فَ َ
النبِ ّْي  فَقَا َؿْ :
َ
ِ
ِ
آف ،ثَُّـ ارَيس تَّى تَ ْ ِ ِ
ؾ ِم َف القُْر ِ
اس ُج ْد َ تَّى
َّ
الصبلَِة ،فَ َيب ّْْر ،ثَُّـ ا ْق َ ْأر َما تََيس ََّر َم َع َ
ْ ْ َ
ط َمئ َّف َراي ًعا ،ثَُّـ ْارفَ ْس َ تَّى تَ ْعتَد َؿ قَائ ًما ،ثَُّـ ْ
طمئِ َّف سا ِج ًدا ،ثَُّـ ا ْفع ْؿ َذِل َ ِ
ِ
طمئِ َّف سا ِج ًدا ،ثَُّـ ارفَس تَّى تَ ْ ِ
صبلَتِ َؾ ُيلّْيَا"( ،)ٗٙقاؿ النووي:
ْ ْ َ
ط َمئ َّف َجال ًسا ،ثَُّـ ْ
ؾ في َ
َ
اس ُج ْد َ تَّى تَ ْ َ َ
تَ ْ َ َ
"فإف قيؿ ييؼ تريو م ار اًر يصلي صبلة فاسدة ،فالجواب أنو لـ يؤذف لو في صبلة فاسدة وال نلـ مف الو أنو يأتي بيا،
وانما لـ يعلمو أوالً؛ لييوف أبلغ في تعري و وتعريؼ غيره بص ة الصبلة المجزئة"(.)ٗٚ

يما وقاـ باستثمار الواقعة لتعليـ الناس شيئاً ما ،يث ياف  ينتيز المناسبة لما يريد تعليمو ،فيربط بيف المناسبة

القائمة ،والعلـ الذي يريد بثو واذانتو ،فييوف مف ذلؾ للمخاطبيف أبيف الوضوح وأفضؿ ال يـ وأقوى المعرفة بما يسمعوف
()ٗٛ
تَ :خ َس َ ِت َّ
الش ْم ُس ِفي
فع ْف َنائِ َشةَ ،أََّنيَا قَالَ ْ
ويلقى إلييـ  ،ونضرب مثاالً نلى ذلؾ يسوؼ الشمس يوـ مات إبراىيـَ ،
ِ
اس ،فَ َقاـ ،فَأَطَا َؿ ِ
ِ َّ ِ
ِ
الن ِ
صلَّى َر ُسو ُؿ اللَّ ِو  بِ َّ
وف
القَي َاـ ،ثَُّـ َرَي َس ،فَأَطَا َؿ ُّ
الرُيو َ
ع ،ثَُّـ قَ َاـ فَأَطَا َؿ القَي َاـ َو ُى َو ُد َ
َن ْيد َر ُسوؿ اللو  ،فَ َ
َ
ِ
الرْي َع ِة الثَّانَِي ِة ِمثْ َؿ َما فَ َع َؿ
ود ،ثَُّـ فَ َع َؿ ِفي َّ
وف ُّ
القَي ِاـ األ ََّو ِؿ ،ثَُّـ َرَي َس فَأَطَا َؿ ُّ
ُّج َ
الرُيو َ
الرُيوِع األ ََّو ِؿ ،ثَُّـ َس َج َد فَأَطَا َؿ الس ُ
ع َو ُى َو ُد َ
اف ِم ْف آي ِ
ِ
اؿ" :إِ َّف َّ
ؼ وقَ ْد ْان َجلَ ِت َّ
الق َمَر َآيتَ ِ
ب َّ
ات
الش ْم ُس ،فَ َخ َ
اسَ ،ف َ ِم َد اللَّوَ َوأَثَْنى َنلَْي ِو ،ثَُّـ قَ َ
الش ْم َس َو َ
َ
طَ
الن َ
في األُولَى ،ثَُّـ ْان َ
صَر َ َ
ؾ ،فَ ْادنوا اللَّو ،و َيبّْروا و ُّ
اللَّ ِو ،الَ َي ْخ ِس َ ِ
ص َّدقُوا"( )ٜٗلقد استثمر النبي ىذه الواقعة
اف ِل َم ْو ِت أَ َ ٍد َوالَ لِ َ َياتِ ِو ،فَِإ َذا َأرَْيتُْـ َذِل َ
ُ
صلوا َوتَ َ
َ َ ُ َ َ
لتغيير قنانات جاىلية ترسخت في أذىانيـ ،قاؿ النووي" :وال يمة في ىذا اليبلـ أف بعض الجاىلية الضبلؿ يانوا يعظموف

فبيف أنيما آيتاف مخلوقتاف هلل تعالى ،ال صنس ليما ،بؿ ىما يسائر المخلوقات يط أر نلييما النقص والتغير
الشمس والقمرّ ،
فبيف  أف ىذا باطؿ ال
يغيرىما ،وياف بعض الضبلؿ والمنجميف وغيرىـ يقوؿ :ال ينيس اف إال لموت نظيـ أو ن و ذلؾّ ،

ُيغتر بأقواليـ ،ال سيما وقد صادؼ موت إبراىيـ  ،ودليـ نلى أىمية الصبلة تى ينيشؼ األمر"(ٓ٘).
فع ْف أَبِي ُىَرْيَرةَ :أ َّ
وؿ اللَّ ِو
َنَاربِيِّا أَتَى َر ُس َ
َف أ ْ
يما نلّـ بعضيـ منيج التثبت واالنتماد نلى الدليؿ الص يح وطلب ال جةَ ،
اؿ" :فَ َما
ؾ ِم ْف ِإبِ ٍؿ؟" ،قَا َؿَ :ن َع ْـ ،قَ َ
"ى ْؿ لَ َ
 ،فَقَا َؿ :إِ َّف ْامَأرَتِي َولَ َد ْ
َس َوَدَ ،وِاّْني أَْن َي ْرتُوُ ،فَقَا َؿ لَوُ َر ُسو ُؿ اللَّ ِو َ :
ت ُغبلَ ًما أ ْ
ؽ
ؾ َجا َ َىا" ،قَا َؿَ :يا َر ُس َ
اؿ :إِ َّف ِفييَا لَ ُوْرقًا ،قَا َؿ" :فَأََّنى تَُرى َذلِ َ
ؽ؟" ،قَ َ
أَْل َو ُانيَا؟" ،قَا َؿْ ُ :مٌر ،قَ َ
وؿ اللَّ ِوِ ،ن ْر ٌ
"ى ْؿ ِفييَا ِم ْف أ َْوَر َ
اؿَ :
ِ ِ ِ ِ (ٔ٘)
ص لَوُ ِفي االْنت َا مْنوُ"  ،قلت :ولو فُتح ىذا الباب؛ النتشر الببل في المجتمس
َنَزَنيَا ،قَا َؿ"َ :ولَ َع َّؿ َى َذا ِن ْر ٌ
ؽ َنَزَنوُ"َ ،ولَ ْـ ُيَرّْخ ْ
بسبب سو الظف وما يترتب ننو.
ىيذا ياف يربييـ  نلى االنتقاد الص يح ويؤسسيـ نليو ،تى إذا صلب ورسخ ىذا االنتقاد في قلوبيـ ،أخذ يربييـ

نلى أثره في ن وسيـ وفي ال ياة مف وليـ ،فص ح  أخبلقيـ وسلوييـ ومنيج ياتيـ وفؽ المنيج الرباني الذي جا بو
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مف نند ربو ،تى يانوا -رضواف اهلل نلييـ -خير أمة أخرجت للناس ،بما اتص وا بو مف إيماف راسخ ويقيف صادؽ وأخبلؽ
فاضلة وسلوؾ مستقيـ ،وتسابقوا لما ي بو اهلل ويرضاه وثبتوا نليو ميما يل يـ ذلؾ مف مشقة ومعاناة (ٕ٘).

املطلب الجاىي :تدريب اليفس ودلاٍدتَا لعنل اخلري:

إف تدريب الن س نلى قبوؿ الشي والرضا بو ي تاج إلى زمف ليي تأل و الن س ،وقد ييوف ىناؾ تيلؼ في بداية األمر،

واجبار الن س نلى غير ما ت ب وتشتيي مف الوسائؿ التي تيسب الن س العادة السلويية .واذا تعود اإلنساف نلى شي رضي بو
واستمرائو ،وتغلغؿ إلى ن سو تى صار أم اًر م بباً ،وربما أصبح مس الزمف بمثابة الخلؽ ال طري ،و يف تصؿ العادات إلى ىذه
الدرجة تيوف ُخلقاً ميتسباً تى لو لـ تيف موجودة أصبلً في يياف اإلنساف ال طري.

والن س اإلنسانية فييا استعداد فطري اليتساب ال ضائؿ الخلقية ،ومف السيؿ أف يت وؿ اإلنساف البخيؿ إلى إنساف

يريـ ،أو اإلنساف الجباف إلى إنساف جري أو شجاع ،واإلنساف الياذب إلى إنساف صادؽ ،نف طريؽ تدريب الن س نلى ىذه
األخبلؽ ،وانتماداً نلى ىذا االستعداد في الن س،
فع ْف أَبِي َّ
الد ْرَدا ِ  ،قَا َؿ :قَا َؿ َر ُسو ُؿ
الن س نلى ذلؾَ .
ث م ْف ُي َّف ِف ِ
وم ْف َيتَو َّ َّ
يو لَ ْـ َي ْس ُي ِف
ؽ الشَّر ُيوقَوُ ،ثَ َبل ٌ َ
ََ َ
(ٖ٘)

طيٌُّر"
تَ َ

الخلقية ،وتعويد
يمارس التربويوف تدريب الطلبة نلى ايتساب الص ات ُ
اللَّ ِو ِ" :إَّن َما اْل ِعْل ُـ بِالتَّ َعلُِّـَ ،وِاَّن َما اْل ُ لَُـ بِالتَّ َ لُِّـَ ،وَم ْف َيتَ َ َّر اْل َخْيَر ُي ْع ِط ِو،
َّ ِ
استَ ْق َس َـ أ َْو َرَّدهُ ِم ْف َس َ ِر
الدَرَجات اْل ُعلَىَ ،وَال أَقُو ُؿ اْل َجَّنةََ ،م ْف تَ َييَّ َف أ َْو ْ

ومثؿ ىذا قياـ الليؿ ،واالنتياؼ في المسجد وخاصة في رمضاف ،وقياـ رمضاف ،فيـ مف إنساف يستثقؿ القياـ

والصياـ ،فإذا ما جا رمضاف صامو وقامو بيؿ سرور واقباؿ نتيجة توفر اإلرادة القوية ،وىذا يدؿ نلى أف التيرار يغرس روح
العبادة ،ويصبح القياـ بيا سيبلً نلى الن س.

َ ِي ِيـ ْب ِف ِ َزٍاـ
يستَعِ ْ ِ
ؼ ُيع َّوُ
َْ ْ

فع ْف
وقد ياف النبي  يدرب أص ابو ومف سيأتي في يؿ األزماف نلى خلؽ الصبر والع ة والقنانةَ ،
ِ
َ ،ن ِف َّ
َّدقَ ِة َن ْف ظَ ْي ِر ِغًنىَ ،وَم ْف
اليِد ُّ
الس ْلَىَ ،و ْاب َدْأ بِ َم ْف تَ ُعو ُؿَ ،و َخْيُر الص َ
العْلَيا َخْيٌر م َف َ
النبِ ّْي  قَا َؿَ :
"الي ُد ُ
اللَّوَُ ،و َم ْف َي ْستَ ْغ ِف ُي ْغنِ ِو اللَّوُ"(ٗ٘).
ِ
اجةَ ،فَ َخرَج إِلَى رس ِ
وفي رواية نف أَبِي َس ِع ٍيد اْل ُخ ْد ِريّْ ،أ َّ
وؿ اللَّ ِو  لََي ْسأَلَوُ لَيُ ْـ َشْيًئا ،فَ َوافَقَوُ َنلَى
َف أ ْ
َىلَوُ َش َي ْوا إِلَْيو اْل َ َ
َُ
َ
اْل ِمْنَب ِرَ ،و ُى َو َيقُو ُؿ" :أَيُّيَا َّ
ؼ ُي ِع ُّوُ اللَّوَُ ،وَم ْف َي ْستَ ْغ ِف ُي ْغنِ ِو اللَّوَُ ،والَِّذي
َف تَ ْستَ ْغُنوا َن ِف اْل َم ْسأَلَ ِة ،فَِإَّنوُ َم ْف َي ْستَ ْعِ ْ
آف لَ ُي ْـ أ ْ
اس ،قَ ْد َ
الن ُ
ت"(٘٘).
َن ْ ُس ُم َ َّمٍد بَِيِدِه َما ُرِز َ
َف تَ ْسأَلُونِي َأل ْ
ؽ َنْب ٌد َشْيًئا أ َْو َس َس ِم َف الصْ
ُن ِطَيَّن ُي ْـ َما َو َج ْد ُ
َّب ِرَ ،ولَئِ ْف أََبْيتُْـ ِإ َّال أ ْ

يدرب أص ابو نلى الصبر واالستع اؼ ،ونف ندـ التذلؿ والمسألة،
مف خبلؿ ىذه النصوص نجد أف النبي  ياف ّ
وىذا شأنو في يؿ شي  .فعندما سألو أ دىـ أف يعطيو لـ يقؿ لو :أبشر سوؼ أنطيؾ ،بؿ دلّو نلى نمؿ يصوف بو ما
ِ
وجيو ،ويرفس بو قدره ،ف َع ْف أَبِي ُىَرْيَرةَ  :أ َّ
ب َنلَى
َف َيأ ُ
َف َر ُسو َؿ اللَّ ِو  قَا َؿ"َ :والَِّذي َن ْ ِسي بَِيِدِه َأل ْ
ْخ َذ أَ َ ُد ُي ْـ َ ْبلَوُ ،فََي ْ تَط َ
طاهُ أ َْو َمَن َعوُ"( ،)٘ٙونندما سألو أ دىـ أف ييوف رفيقو في الجنة أرشده إلى العمؿ
َن َ
َف َيأْتِ َي َرُج ًبل ،فََي ْسأَلَوُ أ ْ
ظَ ْي ِِره َخْيٌر لَوُ ِم ْف أ ْ
يت مس رس ِ
وؿ
َسلَ ِم ُّي ،قَ َ
اؿُ :يْن ُ
يعةُ ْب ُف َي ْع ٍب ْاأل ْ
ت َأبِ ُ َ َ َ ُ
أيضاً ،وىذا ي تاج منو إلى تدريب ورياضة ليي يصؿ إلى ما أراد ،فعف َربِ َ
ِ
ِ
اهلل  فَأَتَْيتُو بِوضوئِ ِو و ِ ِ
اؾ .قَا َؿ:
تُ :ى َو َذ َ
ؾ ِفي اْل َجَّن ِة .قَ َ
ؾ ُمَارفَقَتَ َ
َسأَلُ َ
اؿ" :أ َْو َغْيَر َذلِ َؾ" قُْل ُ
"س ْؿ" فَقُْل ُ
ُ َ ُ ََ َ
ت :أ ْ
اجتو فَقَا َؿ ليَ :
"فَأ ِ
ُّج ِ
ود"(.)٘ٚ
َنّْني َنلَى َن ْ ِس َ
ؾ بِ َيثَْ ِرة الس ُ
وقد ضرب النبي  مثاالً ّبيف فيو أف التدريب العملي ولو مس المشقة والتيلؼ ييسب الناس العادات الخلقية ،تى

يصير الناس متص يف بخلؽ العطا بعيديف يؿ البعد نف البخؿ ،ولو لـ ييف ذلؾ ُخلقاً ليـ بدايةً .فعف أََبي ُىَرْيَرةَ  ،أََّنوُ
س ِمس رسو َؿ اللَّ ِو َ يقُو ُؿ" :مثَ ُؿ َ ِ ِ
المْنِ ِ
ؽ َي َمثَ ِؿ َرُجلَْي ِف َنلَْي ِي َما ُجبَّتَ ِ
اف(ِ )٘ٛم ْف َ ِد ٍيد ِم ْف ثُِدّْي ِي َما إِلَى تََرِاقي ِي َما( ،)ٜ٘فَأ ََّما
َ َ َُ
البخيؿ َو ُ
َ
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ِ
ِِ
ت ُي ُّؿ
ؽ َشْيًئا ِإ َّال َل ِزقَ ْ
َف ُيْنِ َ
الب ِخي ُؿ فَبلَ ُي ِر ُ
ت أ َْو َوَفَر ْ
ؽ ِإ َّال َسَب َغ ْ
ؽ فَبلَ ُيْنِ ُ
المْنِ ُ
يد أ ْ
ت َنلَى ِجْلده َ ،تَّى تُ ْخ َي َبَن َانوُ َوتَ ْع ُ َو أَثََرهَُ ،وأ ََّما َ
ُ
ٍ
ّْعيَا َوالَ تَتَّ ِسسُ"(ٓ .)ٙفقد أفاد ىذا ال ديث أف المن ؽ والبخيؿ في بداية األمر ياف يؿ وا د متساويًا مس
س
و
ي
و
ي
ف
ا،
ي
ان
ي
م
ة
ق
ل
َ ْ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ُ

اآلخر في سعة الدرع ،فاتسس درع المن ؽ تى غطى جسمو يلو ،بخبلؼ المتصؼ بالبخؿ والذي لـ يتدرب نلى فعؿ الخير
يضيؽ نليو ،فيبقى البخؿ مسيط اًر نلى ن سو ومتميناً منو.
واإلن اؽ ،فإف ن سو ثابتة ،واهلل ّ
وقد امتاز األسلوب النبوي بمعالجة قوية ،وابداع لـ يسبؽ لو مثيؿ ،إذ نالج بالضد وزيادة ،فإذا ما أراد معالجة مرض

الشح أمر بالتصدؽ نلى غيره ،ولـ يأمر باإلن اؽ نلى الن س فقط(ٔ .)ٙفعف أبي ُىَرْيَرةَ  ،قَا َؿَ :جا َ َرُج ٌؿ إِلَى َّ
النبِ ّْي 
يح تَ ْخ َشى ال َ ْقر ،وتَأْم ُؿ ِ
الغَنىَ ،والَ تُ ْم ِي ُؿ
فَقَا َؿَ :يا َر ُسو َؿ اللَّ ِو ،أ ُّ
َن َ
ص َّد َ
َي الص َ
يح َش ِ ٌ
صِ ٌ
ظ ُـ أ ْ
َّدقَ ِة أ ْ
ؽ َوأ َْن َ
َج ًرا؟ قَا َؿ" :أ ْ
ت َ
َف تَ َ
َ َ ُ
تَّى إِ َذا بلَ َغ ِت ال ْلقُوـُ ،ق ْل َ ِ
اف ِل ُبلَ ٍف"(ٕ ،)ٙقاؿ ابف جر" :ولما يانت مجاىدة الن س نلى
َ
َ
ت ل ُبلَ ٍف َي َذاَ ،ولِ ُبلَ ٍف َي َذا َوقَ ْد َي َ
ُ َ
إخراج الماؿ مس قياـ مانس الشح داالً نلى ص ة القصد ،وقوة الرغبة في القربة ،ياف ذلؾ أفضؿ مف غيره ،وليس المراد
أف ن س الشح ىو السبب في ىذه األفضلية"(ٖ ،)ٙوقاؿ النووي" :معنى ال ديث أف الشح غالب في اؿ الص ة ،فإذا سمح

فييا وتصدؽ ياف أصدؽ في نيتو ،وأنظـ ألجره ،بخبلؼ مف أشرؼ نلى الموت وآيس مف ال ياة ،ورأى مصير الماؿ
لغيره ،فإف صدقتو ينئذ ناقصة بنسبة إلى اؿ الص ة والشح رجا البقا وخوؼ ال قر ،وتأمؿ الغنى بضـ الميـ أي تطمس

بو"(ٗ ،)ٙويظير مف ال ديث الشريؼ أف الشح ب د ذاتو ىو سلوؾ غير سوي ،ي تاج إلى معالجة ،ونبلجو التصدؽ وليس
األمر باإلن اؽ ،إذ لو أُمر الش يح باإلن اؽ نلى ن سو ونلى أىلو ،فإنو سيعود إلى السلوؾ ن سو بعد مدة زمنية ،أما إذا

أُمر بالتصدؽ ،فسيعينو ذلؾ نلى معالجة سلوؾ الشح؛ ألنو تقيضو وزيادة (٘.)ٙ

ٍ ()ٙٙ

َّ ِ
"ما ِم ْف ُجْرَنة
وقد ياف النبي يدرب أص ابو نلى الت مؿ؛ ابتغا وجو اهللَ ،
فع ْف ْاب ِف ُن َمَرَ ،قا َؿ :قَا َؿ َر ُسو ُؿ اللو َ :
ظ َميَا َنْب ٌد ْابتِ َغا َ َو ْج ِو اللَّ ِو"( ،)ٙٚوقد مدح اهلل مف ييظـ غيظو ويعؼ نف الناس وجعؿ
َجًار ِنْن َد اللَّ ِو ِم ْف ُج ْرَن ِة َغْي ٍظَ ،ي َ
َنظَ ُـ أ ْ
أْ
اء وا ْل َك ِ
اء والضَّ ِ
ون ِفي َّ ِ
ين َع ِن َّ
الن ِ
اس َوالمَّ ُو ُي ِح ُّب
ين ا ْل َغ ْيظَ َوا ْل َع ِاف َ
اظ ِم َ
ين ُي ْن ِفقُ َ
ذلؾ مف ص ات المتقيف ،قاؿ تعالى :الَِّذ َ
َّر َ
السَّر َ
ين[آؿ نمراف.]ٖٔٗ :
ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
وي تاج اإلنساف إلى ترويض الن س وتدريبيا نلى الت مؿ لتعمؿ الخير في أمور يثيرة ،مثؿ :الصوـ ،وال ج ،والصبلة،

فع ْف أََن ٍ
اؿ:
س  ،قَ َ
والجياد ،والصبر نلى ت مؿ األذى ،وندـ تمني الموت واإلقباؿ نليو لمجرد وقوع اإلنساف في أمر ماَ ،
ِ
قَا َؿ رسو ُؿ اللَّ ِو " :الَ يتَمَّني َّف أَ ٌد ِمْن ُيـ المو َ ِ
اف الَ ُب َّد ُمتَ َمّْنًيا لِْل َم ْو ِت َفْلَيُق ْؿ :اللَّيَُّـ أَ ْ يِنِي َما َي َان ِت ال َ َياةُ
تل ُ
َََ َ
ضٍّر َنَزَؿ بِو ،فَِإ ْف َي َ
َُ
ُ َْ
ِ ()ٙٛ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
الوفَاةُ َخ ْي ًار لي"  ،قاؿ النووي" :فيو التصريح ليراىة تمني الموت لضر نزؿ بو مف مرض،
َخ ْي ًار ليَ ،وتَ َوفني إ َذا َي َانت َ

أو فاقة ،أو م نة مف ندو ،أو ن و ذلؾ مف مشاؽ الدنيا"( .)ٜٙيما ينبغي نلى اإلنساف أف يت مؿ ابتغا مرضاة اهلل ،وي مؿ
ن سو نلى الصبر تى في أ لؾ الظروؼ ،فيذا رسوؿ اهلل تدمس نينو نند موت ابنو لينو ال يقوؿ إال ما يرضي اهلل،
ؼ القَْي ِف ،و َي ِ ِِ ِ
وؿ اللَّ ِو  نلَى أَبِي س ْي ٍ
س ْب ِف مالِ ٍؾ  ،قَا َؿَ :د َخ ْلَنا مس رس ِ
فع ْف أََن ِ
َخ َذ َر ُسو ُؿ اللَّ ِو
يـ  ،فَأ َ
َ
َ َ
َ
َََُ
َ
َ
اف ظ ْئ ًار إل ْب َراى َ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َن ْيَنا َر ُسوؿ اللو  تَ ْذ ِرفَ ِ
اؿ لَوُ َن ْب ُد
اف ،فَقَ َ
يـ ،فَقََّبلَوَُ ،و َش َّموُ ،ثَُّـ َد َخلَْنا َنلَْيو َب ْع َد َذل َ
ود بَن ْسو ،فَ َج َعلَ ْ
يـ َي ُج ُ
ؾ َوِا ْب َراى ُ
 إ ْب َراى َ
ت يا رسو َؿ اللَّ ِو؟ فَقَا َؿ" :يا ْابف نو ٍ
ٍ
الع ْي َف تَ ْد َمسُ،
َّ
ؼ إَِّنيَا َر ْ َمةٌ" ،ثَُّـ أَتَْب َعيَا بِأ ْ
ُخ َرى ،فَقَا َؿ " :إِ َّف َ
الر ْ َم ِف ْب ُف َن ْوؼ َ :وأ َْن َ َ َ ُ
َ َ َْ
(ٓ)ٚ
الق ْلب ي ْ َزف ،والَ َنقُو ُؿ إِ َّال ما يرضى ربَُّنا ،وِاَّنا بِِ رِاق َ ِ ِ
وف" .
يـ لَ َم ْ ُز ُ
ون َ
َ
ؾ َيا إ ْب َراى ُ
َ َْ َ َ َ
َو َ َ َ ُ َ

ولماذا ال يروض اإلنساف ن سو ويجاىدىا ويعلميا الصبر والت مؿ ،وىو يعلـ أف األمور يليا بيد اهلل تعالى ،وال يميف
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
اعُب ْدهُ َوتََوَّك ْل َعمَ ْي ِو
ض َوِالَ ْي ِو ُيْر َجعُ ْاأل َْمُر ُكمُّ ُو فَ ْ
أف يجري شي في اليوف إال بإذنو ،قاؿ تعالىَ  :وِلمَّو َغ ْي ُ
ب َّ َ َ
ون[ىود ،]ٕٖٔ :وقد تعلـ الص ابة مف ديث النبي الذي رواه أبي بف يعبَ ..." :وتَ ْعلَ َـ أ َّ
َف َما
َو َما َرب َ
ُّك ِب َغ ِاف ٍل َع َّما تَ ْع َممُ َ
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ؾ لَـ ي ُي ْف ِلي ِ
ت َّ
ص َيب َؾَ ،ولَ ْو ُم َّ
َص َاب َؾ لَ ْـ َي ُي ْف ِلُي ْخ ِطَئ َؾَ ،وأ َّ
الن َار"(ٔ ،)ٚومف خبلؿ ىذه النصوص
َخ َ
َف َما أ ْ
ت َنلَى َغْي ِر َى َذا لَ َد َخْل َ
طأَ َ ْ َ ُ
أ َ
خرجوا للجياد في يؿ بقاع األرض ،ومات بعضيـ نند أسوار القسطنطينية ،وشاطئ الم يط األطلسي.

وؿ ِ
والقنانة ُخلؽ نظيـ يستطيس اإلنساف ايتسابو والرضا بما رزقو اهلل ،نف نْبِد ِ
اهلل ْب ِف َن ْم ِرو ْاب ِف اْل َع ِ
اص ،أ َّ
اهلل
َف َر ُس َ
َْ َ
(ٕ)ٚ
الخلؽ ،وقابليتو للتغيير
َسلَ َـَ ،وُرِز َ
ؽ َي َافًاَ ،وقََّن َعوُ اهللُ بِ َما آتَاهُ"  ،ومف مثؿ ما مر يتضح أف فطرية ُ
 ،قَا َؿ" :قَ ْد أَ ْفلَ َح َم ْف أ ْ
والتعديؿ بالتدريب العملي والممارسة التي يقوـ بيا اإلنساف تجعلو يتغير مف السي إلى ال سف ،وانتماداً نلى أف اإلنساف
لديو مف االستعداد ما ىو ي يؿ بتغييره وردت األوامر الدينية ب ضائؿ األخبلؽ ،يما جا ت النواىي التي تنيى اإلنساف نف

رذائؿ األخبلؽ ،ومف أمثلة ىذا :ت وؿ بعض الناس مف الي ر إلى اإليماف ،فلو أخذنا مثبلً أبا س ياف ابف رب الذي ارب
ودرب ن سو نلى اإليماف و ب الجياد
اإلسبلـ نشريف سنة ،وقاد ال رب نلى رسوؿ اهلل  ،ييؼ تغير ودخؿ في اإلسبلـ ّ
في سبيؿ اهلل ،ثـ نيؿ الشيادة في سبيؿ اهلل في معرية اليرموؾ ،ومثلو نيرمة بف أبي جيؿ فقد ياف رسوؿ اهلل  قد أىدر
دمو ،ليف شا اهلل أف ييديو ويموت شييداً في اليرموؾ أيضاً.
بخلؽ ما ييوف شاقاً في بداية األمر ،لينو بالتمرس والمراف ،يصبح ص ة مبلزمة
إف تدريب الن س نلى التخلؽ ُ
وثابتة تدفس اإلنساف إلى ممارسة ظواىرىا اندفاناً ذاتياً ،دوف أف يشعر اإلنساف بوجود المشقة وما شابو ذلؾ .ويما يتدرب
الجسد نلى ت مؿ المشقة تتدرب الن س فتتغير السلوييات ويصبح األمر طبيعياً .ولنأخذ نلى سبيؿ المثاؿ فضيلة الع ة،

فقد يتربى اإلنساف نلى الطمس وندـ القنانة في بداية األمر ويبقى جشعاً ي ب أف يجمس ،لينو قد يت وؿ بالتدريب العملي

إلى ُخلؽ الع ة فيصبح ن ي اً يارىاً لما ياف متعلقاً بو سابقاً ،يرى الماؿ أمامو سيؿ المناؿ ،لينو يريد أف يصبح قنوناً
فيقاوـ ىذه المغريات وييوف األمر شاقاً في بدايتو ثـ تخؼ مشقتو في المرة الثانية ،وتبقى تقؿ تى تزوؿ باليلية ويصبح

م تق اًر ألمر ياف معتاداً نليو ومنقاداً لو ،تى تصبح القنانة ُخلقاً متأصبلً فيو ويأنيا ولدت معو مس أنيا لـ تيف يذلؾ.
وفي نياية ىذا المطلب ،نقوؿ :إف تعود اإلنساف نلى شي ما يعد طبيعة ثانية تتشيؿ ننده ويصبح يشعر بال راغ
نندما ال يقوـ بيا ،وال ترتاح ن سو إال بممارستيا وأدائيا ويأنيا ولدت معو ،واإلنساف مف خبلؿ مجاىدة الن س ،وتيرار
ال عؿ ييتسب اآلداب واألخبلؽ ال اضلة ،ويستسيؿ القياـ بيا.
املطلب الجالح :الدقدوة احلسية:

الخلقي األمثؿ ،ىذا المثاؿ ي تاج إليو يؿ وا د مف الناس؛ ليتخذه
ي تاج اإلنساف إلى مثاؿ واقعي ليصؿ إلى السلوؾ ُ
قدوة ،وقد ييوف المثاؿ سياً ملموساً ،وقد ييوف اض اًر في ذىف اإلنساف نف طريؽ األخبار والسير التي وصلت إلى اإلنساف،
يث ترتسـ صورتو في ن س المقتدي بما أُثر ننو مف أقواؿ وأفعاؿ ،وقد يجدىا المقتدي في فرد ،أو جمانات مثالية ممتازة.

والسر في اجة الناس للقدوة ال سنة أف ىؤال الناس ي تاجوف إلى مف يقلدونو ويتعلموف منو ،فبل يأتي اإلنساف

متعلماً بؿ يبقى م تاجاً إلى اآلخريف ليعلمونو ،فإذا أراد أف يجاىد ا تاج إلى مثؿ أنلى ليقتدي بو ،واذا أراد اليرـ ا تاج
إلى شخص يراه ماثبلً أمامو فيقتدي بو؛ ألف اإلنساف القدوة ي ظى بميانة مرموقة في المجتمس ال ي ظى بيا غيره ،فترى

الناس يذيرونو ويمتد ونو ويت دثوف نف فضائلو تى يصير في نظر اآلخريف قدوة ييتسبوف منو ال ضائؿ والوسائؿ ،فيت وؿ
ان لَ ُكم ِفي رس ِ ِ
سَن ٌة
ول المَّو أ ْ
ُسَوةٌ َح َ
َ ُ
تقليدىـ لو إلى نادة راسخة في ن وسيـ ثـ تت وؿ إلى خلؽ ميتسب .قاؿ تعالى :لَقَ ْد َك َ ْ
ير[األ زاب ،]ٕٔ :فقد ياف رسوؿ اهلل  بنص القرآف وارشاد رب العالميف
ان َيْر ُجو المَّ َو َوا ْل َي ْوَم ْاْل ِخَر َوَذ َكَر المَّ َو َكِث ًا
لِ َم ْن َك َ
لعباده قدوة في يؿ شي  ،في الر مة ،والع و ،والتسامح ،وال لـ ،والشجانة ،واألمانة ،والصدؽ ،والعطا  ،ييؼ ال وقد تخلؽ

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1439 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 217
13

Published by Arab Journals Platform, 2018

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 14 [2018], Iss. 1, Art. 11

وسائل اكتساب األخالق يف ضوء السية اليبوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأخبلؽ القرآف.
يـ مف إنساف يجني نلى أبنائو نندما يعلميـ اليذب وىـ صغار ،فإذا ما أتاه شخص طلب مف ابنو الصغير أف يقوؿ
لو :أبي غير موجود ،واذا ما وند أبنا ه بشي ثـ أخلؼ ،ماذا ستيوف صورتو أماـ أبنائو إذا فعؿ ذلؾ؟ نف ِ
نبد اهلل بف
قان ٌد في بيتنا ،فقالت :ىا تَعا َؿ أ ِ
نامر ،أنو قاؿ :دنتْني أُمي يوماً ورسو ُؿ اهلل ِ 
ٍ
ؾ ،فقاؿ ليا رسو ُؿ اهلل " وما
ُنطي َ

ُنط ِ
عطيو" قالت :أ ِ
ِ
ِ
يو تم اًر ،فقاؿ ليا رسو ُؿ اهلل " :أما َّإنؾ لو لـ تُ ْع ِطيو شيئاً ُيتَِبت نليؾ ِي ْذبةٌ"(ٖ .)ٚإف وجود
َأرْدت أف تُ َ ُ
المثاؿ ال ي يثير في ن وس اآلخريف االست ساف والم بة والتقدير واالنجاب فيولد نندىـ الرغبة في تقليده ،خصوصاً نند مف

ننده الميؿ إلى فعؿ الخير ،والتطلس إلى المعالي ،فتراه ي اوؿ أف يقلد ما أنجبو واست سنو تى يصؿ إلى الميانة العالية

التي رأى ذلؾ المقتدى بو قد ا تليا ووصؿ إلييا ،إف المربي القدوة الذي يجده الطالب في المدرسة أو الجامعة ليؤثر تأثي اًر
نجيباً في شخصية الطالب ،ويـ مف طالب مغمور ارتقى نلى يد أستاذ فأصبح في قمـ المعالي ،يث وصؿ ىذا الطالب

إلى قنانة أف بلوغ ال ضائؿ شي مميف ،وفي متناوؿ القدرات اإلنسانية ،وشاىد ال اؿ لو أثره القوي ،بؿ ىو أقوى مف
شاىد المقاؿ.
إف إنجاب المسلميف بالنبي  و بيـ لو جعليـ يسموف أ د أبنائيـ م مد ،فبل تياد تجد بيتاً مف بيوت المسلميف

إال وفيو ىذا االسـ اليريـ فيو أيثر األسما تداوالً في العالـ يلو ،وما ذلؾ إال النتبار المسلميف ونظرتيـ المثالية واإليجابية

إلى شخص النبي  يث وجدوا سيرتو ماثلة أماميـ في يؿ العصور ،فساروا نلى طريقو ،واتبعوا نيجو .ولقد بشرنا رسوؿ
اهلل  بأف الخير ال ينقطس في أمتو وىو دائـ إلى يوـ القيامة وموجود في يؿ العصور .ن ْف ن َّم ِار ْب ِف ي ِ
اؿ َر ُسو ُؿ
اؿ :قَ َ
اس ٍر قَ َ
َ
َ َ
ِ (ٗ)ٚ
ِ
ِ
َّ ِ
ت َّ
النبِ َّي َ يقُو ُؿ:
"مثَ ُؿ أ َُّمتِي َمثَ ُؿ اْل َمطَ ِر َال ُي ْد َرى أ ََّولُوُ َخْيٌر أ َْو
آخ ُرهُ"  ،و ديث َجابَِر ْب َف َنْبِد اهللَ ،يقُو ُؿَ :سم ْع ُ
اللو َ :
ِ
اى ِريف إِلَى يوِـ اْلِقي ِ
َ"ال تََاز ُؿ طَائِ َةٌ ِم ْف أ َُّمتِي يقَاتِلُوف نلَى اْل ّْ ِ
اؿ
يسى ْاب ُف َم ْرَي َـ  ،فََيقُو ُؿ أ َِم ُيرُى ْـ :تَ َع َ
َ
ُ َ َ
ؽ ظَ َ
امة" ،قَا َؿَ " :فَيْن ِز ُؿ ن َ
َْ َ َ
(٘)ٚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُي ْـ َنلَى َب ْع ٍ
ت َّ
النبِ َّي ،
ُم َار ُ تَ ْي ِرَمةَ اهلل َىذه ا ْأل َُّمةَ"  ،و ديث ُم َع ِاوَيةََ ،يقُو ُؿَ :سم ْع ُ
ص ّْؿ لََنا ،فََيقُو ُؿَ :ال ،إِ َّف َب ْع َ
َ
ض أَ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ؾ"
ضُّرُى ْـ َم ْف َخ َذلَيُ ْـَ ،والَ َم ْف َخالَ َيُ ْـ َ ،تَّى َيأْتَييُ ْـ أ َْم ُر اللو َو ُى ْـ َنلَى َذل َ
َيقُو ُؿ" :الَ َي َاز ُؿ م ْف أ َُّمتي أ َُّمةٌ قَائ َمةٌ بِأ َْم ِر اللو ،الَ َي ُ
ِ
امر :قَا َؿ م َعا ٌذ :و ُىـ بِ َّ
ؾ َي ْزُن ُـ أََّنوُ َس ِم َس ُم َعا ًذا َيقُو ُؿَ :و ُى ْـ
اؿ ُم َع ِاوَيةَُ :ى َذا َمالِ ٌ
الشأِْـ ،فَقَ َ
قَا َؿ ُن َمْيٌرَ :فقَا َؿ َم ِال ُ
َ ْ
ؾ ْب ُف ُي َخ َ
ُ
بِ َّ
الشأِْـ( .)ٚٙومف نظر متأمبلً متدب اًر وجد ىذه الطائ ة دائمة وباقية في يؿ العصور ،تصلح ألف تيوف قدوة لآلخريف سوا
قلّت أو يثرت ،فبل يخلو نصر مف ىؤال الصال يف لييونوا منارات لآلخريف يقتدى بيـ.

إف وجود القدوة واألسوة يجسد لدينا القنانة بأنو ما مف ُخلؽ دنا إليو اإلسبلـ إال وىو مميف التطبيؽ ،وأف بلوغ
ال ضائؿ مميف يذلؾ ،وما نلينا إال أف نسلؾ سبيؿ أىؿ القدوة ،ويما قاؿ الشانر:
فتشبيوا إف ل ػـ تيونوا مثليػـ

()ٚٚ

إف التشب ػو بالي ػ ػراـ فػ ػبلح

ضخـ شأف الممثليف وال نانيف والرياضييف أماـ الغلماف ،وأثر نلييـ سلباً نندما
ولؤلسؼ فإف اإلنبلـ المعاصر قد ّ
ّبيف ليـ أف ىؤال ىـ أبطاؿ األمة ،فانتشرت بيف الشباف اليثير مف المخال ات التي أخذوىا مف اإلنبلـ.
وييوف فيرة نف
إف التعلـ بالقدوة أو النمذجة ىو العملية التي مف خبلليا يبل ظ الشخص أنماط سلوؾ اآلخريفّ ،

األدا ونتائج األنماط السلويية المبل ظة ،بمعنى أف ييوف ىناؾ شخص فعلي ييوف سلويو قدوة يقتدى بو( .)ٚٛلقد ياف مف

أىـ وأنظـ وأبرز أساليبو  في التعليـ العمؿ والتخلؽ بالسيرة ال سنة والخلؽ العظيـ ،فياف  إذا أمر بشي نمؿ بو

أوالً ثـ تأسى بو الناس ونملوا يما رأوه ،فقد ياف خلقو القرآف ،وياف نلى خلؽ نظيـ ،وجعلو اهلل تعالى أسوة سنة لعباده(،)ٜٚ
وبيف  باألسلوب الصريح والواضح أف ال م اباة في
ونذير ىنا مثاالً ياف فيو النبي  قدوة في إقامة ال دود نلى اليؿّ ،
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ت ِفي َنيِد رس ِ
دود اهلل وال تياوف مس مف انتيؾ رمات اهلل ،فعف ُن ْروةُ ْب ُف ُّ
الزَبْي ِر ،أ َّ
وؿ اللَّ ِو ِ في َغ ْزَوِة
َف ْامَأرَةً َسَرقَ ْ
ْ َُ
َ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
اؿ:
ق
ف
،

و
الل
وؿ
س
ر
و
ج
و
ف
و
ل
ت
ا،
يي
ف
ة
ام
ُس
أ
و
م
ل
ي
ا
م
ل
ف
:
ة
و
ر
ن
ََ َ
ال َتْ ِح ،فَ َ ِز َ
امةَ ْب ِف َزْيٍد َي ْستَ ْشِ ُع َ
ونوُ ،قَا َؿ ُ ْ َ ُ ََ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ َّ َ َ ْ ُ َ ُ
ع قَ ْو ُميَا إِلَى أ َ
ُس َ
َّ ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ّْ ِ ِ
الع ِش ُّي قَ َاـ َر ُسو ُؿ اللَّ ِو َخ ِط ًيبا ،فَأَثَْنى َنلَى
استَ ْغ ْر لي َيا َر ُسو َؿ اللوَ ،فلَ َّما َي َ
امةُْ :
اف َ
"أَتُ َيل ُمني في َ ٍّد م ْف ُ ُدوِد اللو" ،قَا َؿ أ َ
ُس َ
ؽ ِفي ِيـ َّ
ِ
ؾ َّ
ؽ ِفي ِي ُـ
َىلَ َ
يؼ تََرُيوهَُ ،وِا َذا َسَر َ
الش ِر ُ
َىلُوُ ،ثَُّـ قَا َؿ" :أ ََّما َب ْع ُد ،فَِإَّن َما أ ْ
اللَّ ِو بِ َما ُى َو أ ْ
الن َ
اس قَْبلَ ُي ْـ :أََّنيُ ْـ َي ُانوا إ َذا َس َر َ ُ
َف فَ ِ
الض ِ
اموا َنلَْي ِو ال َ َّدَ ،والَِّذي َن ْ ُس ُم َ َّمٍد بَِيِد ِه ،لَ ْو أ َّ
ت َي َد َىا " ثَُّـ أ ََمَر َر ُسو ُؿ اللَّ ِو 
ت لَقَ َ
ت ُم َ َّمٍد َسَرقَ ْ
َّع ُ
ط ْع ُ
اط َمةَ بِْن َ
يؼ أَقَ ُ
ِِ
اجتَيا إِلَى رس ِ
وؿ
ت تَأْتِي َب ْع َد َذلِ َ
ت تَ ْوَبتُيَا َب ْع َد َذلِ َ
ت َنائِ َشةَُ " :ف َي َان ْ
ت قَالَ ْ
ؾ َوتََزَّو َج ْ
ت َي ُد َىا ،فَ َ ُسَن ْ
الم ْأرَِة فَقُ ِط َع ْ
َُ
ؾ فَأ َْرفَسُ َ َ َ
بتْل َؾ َ
اللَّ ِو  ،)ٛٓ("وبيذا يتضح ييؼ يجعؿ النبي  ال زـ نبرة ليؿ مف تسوؿ لو ن سو التبلنب ب دود اهلل بنا ً نلى نسب أو
ماؿ أو غيره.
وال ريب أف التعليـ بال عؿ والعلـ أقوى وأوقس في الن س ،وأنوف نلى ال يـ وال ظ ،وأدنى إلى االقتدا والتأسي مف التعليـ

بالقوؿ والبياف ،وأف التعليـ بال عؿ والعمؿ ىو األسلوب ال طري للتعليـ ،فياف ذلؾ أبرز وأنظـ أساليبو  في التعليـ(ٔ ،)ٛفأيف

المربوف مف سلوؾ النبي  ،إنيـ يأمروف فقط وال يشاريوف في التطبيؽ ،وقد ياف رسوؿ اهلل  يشارؾ وال يعطي األوامر
س ْب ِف م ِال ٍؾ ،قَا َؿ :قَِدـ َّ ِ
فقط ،فقد شارييـ في بنا مسجد قبا َن ْف أََن ِ
المِد َين ِة ِفي َ ٍّي ُيقَا ُؿ لَيُ ْـ
المِد َينةَ فََنَز َؿ أ ْ
َنلَى َ
النب ُّي َ 
َ
َ
َّار ،فَجا وا متََقلِّْدي السُّي ِ
بُنو نم ِرو ْب ِف نو ٍ
النبِ ُّي ِ في ِي ْـ أ َْرَب َس َن ْش َرةَ لَْيلَةً ،ثَُّـ أ َْر َس َؿ إِلَى َبنِي َّ
ؼ ،فَأَقَ َاـ َّ
ظُر
وؼ َيأَّْني أَْن ُ
ُ
َ َْ
النج ِ َ ُ ُ
َْ
ِ ِ
النج ِ
النبِ ّْي َ نلَى َار ِ لَتِ ِوَ ،وأَُبو َب ْي ٍر ِرْدفُوُ َو َم َؤلُ َبنِي َّ
إِلَى َّ
اف ُي ِ ُّ
ث
صلّْ َي َ ْي ُ
ب أْ
َّار َ ْولَوُ َ تَّى أَْلقَى بِ َنا أَبِي أَي َ
ُّوبَ ،و َي َ
َف ُي َ
الصبلَةُ ،وي ّْ ِ
الغَنِـ ،وأََّنوُ أَم َر بِبَِنا ِ الم ْس ِج ِد ،فَأ َْر َس َؿ إِلَى م َ ٍ
ِ ِ
َّار فَقَا َؿ"َ :يا َبنِي َّ
النج ِ
ئل ِم ْف َبنِي َّ
الن َّج ِار
أ َْد َرَيتْوُ َّ
َُ َ
َ
َ
َ
صلي في َم َاربض َ َ
يو ما أَقُو ُؿ لَ ُيـ قُبور الم ْش ِرِييف ،وِف ِ
طلُب ثَمَنو إِ َّال إِلَى اللَّ ِو ،فَقَا َؿ أََنس :فَ َي ِ ِ
َّ ِ
ِِ
ِ
يو
ثَامُنونِي بِ َ ائط ُي ْـ َى َذا" ،قَالُوا :الَ َواللو الَ َن ْ ُ َ ُ
َ
ٌ
ْ ُُ ُ
اف ف َ
َ َ
الن ْخ ِؿ فَقُ ِطس ،فَص ُّوا َّ ِ
ِ
ب وِف ِ
تَ ،وبِ َّ
النبِ ُّي  بِقُُب ِ
يو َن ْخ ٌؿَ ،فأ ََمَر َّ
الم ْس ِجِد
الخ ِر ِب َف ُسّْوَي ْ
يفَ ،فُنبِ َش ْ
ت ،ثَُّـ بِ َ
الم ْش ِري َ
َ َ
الن ْخ َؿ قْبلَةَ َ
ور ُ
َخ ِر ٌ َ

"اللَّي َّـ الَ َخْير إِ َّال َخْير ِ
اآلخَرْه
ُ
َ
ُ
ِ
الخْن َد ِ
ت ُي ْدَيةٌ
ضْ
َ
ؽ َن ْ ُر ،فَ َعَر َ
وب بِ َ َج ٍرَ ،ولَبِثَْنا ثَبلَثَةَ
ص ٌ
َم ْع ُ

ِ ِ
ِ
وف َو َّ
النبِ ُّي َ م َعيُ ْـَ ،و ُى َو َيقُو ُؿ:
وف الص ْ
َو َج َعلُوا ن َ
َّخَر َو ُى ْـ َي ْرتَ ِجُز َ
ض َادتَْيو ال َج َارةََ ،و َج َعلُوا َيْن ُقلُ َ
فَ ْ ِ ِ
الميَا ِجَرْه"(ٕ ،)ٛيما شارييـ في ر الخندؽ فعف َجابِ ٍر  ،فَ َقا َؿِ :إَّنا َي ْوَـ
اغ ْر ل ْؤلَْن َ
ص ِار َو ُ
ِِ
الخْن َد ِ
يدةٌَ ،ف َجا ُوا َّ
ؽَ ،فقَا َؿ" :أََنا َن ِازٌؿ" .ثَُّـ قَ َاـ َوَب ْ
ضْ
َشِد َ
ت ِفي َ
طُنوُ
النبِ َّي  فَقَالُواَ :ىذه ُي ْدَيةٌ َنَر َ
ِ
أَي ٍ
َخ َذ َّ
َىَي َـ .)ٖٛ("...
ب ،فَ َع َ
َّاـ الَ َن ُذ ُ
َىَي َؿ ،أ َْو أ ْ
اد َيثِ ًيبا أ ْ
وؽ َذ َواقًا ،فَأ َ
ض َر َ
النبِ ُّي  الم ْع َو َؿ فَ َ
ومشاريتو  للناس في صبلتيـ و جيـ وقياميـ وانتيافيـ ماثلة للعياف ،نذير ىنا ديث مالؾ بف ال ويرث قاؿ :أَتَْيَنا
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
إِلَى َّ
يما َرِفيقًاَ ،فلَ َّما ظَ َّف أََّنا قَِد
يف َي ْو ًما َولَْيلَةًَ ،و َي َ
وف ،فَأَقَ ْمَنا ن ْن َدهُ ن ْش ِر َ
النبِ ّْي َ وَن ْ ُف َشَبَبةٌ ُمتَقَ ِارُب َ
اف َر ُسو ُؿ اللو َ ر ً
ِ
َخبرَناه ،قَا َؿ" :ارِجعوا إِلَى أ ْ ِ
ِ
وى ْـ
ا ْشتَيَْيَنا أ ْ
وى ْـ َو ُم ُر ُ
يموا ِفي ِي ْـ َو َنلّْ ُم ُ
َىلََنا -أ َْو قَد ا ْشتَ ْقَناَ -سأَلََنا َن َّم ْف تََرْيَنا َب ْع َدَنا ،فَأ ْ َ ْ ُ
ْ ُ
َىلي ُي ْـ ،فَأَق ُ
وَذ َير أَ ْشيا أَ ْ َظُيا أَو الَ أَ ْ َظُيا -و ُّالصبلَةُ َف ْلُي َؤّْذ ْف لَ ُي ْـ أَ َ ُد ُي ْـَ ،وْلَي ُؤ َّم ُي ْـ
ض َر ِت َّ
ُصلّْي ،فَِإ َذا َ َ
صلوا َي َما َأرَْيتُ ُمونِي أ َ
َ َ َ
َ َ َ َ
َ ْ
أَ ْيَبُرُي ْـ"(ٗ ،)ٛفقد ياف  قدوة ليـ في الصبلة ،فلـ يقؿ ليـ صلوا ،وانما قاؿ صلوا يما رأيتموني أصلي .وأسلوب القدوة ال سنة
مف أنجح األساليب في دنوة الناس إلى اهلل تعالى(٘.)ٛ

املبحح الجالح
الوسائل اخلارجية يف اكتساب األخالق مً خالل السية اليبوية
املطلب األول :العيش يف بيئة صاحلة:

ىناؾ وسائؿ خارجية يتأثر بيا اإلنساف سلباً أو إيجاباً ،وما يخص موضوننا ىو الوسائؿ الخارجية التي تجعػؿ اإلنساف
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وسائل اكتساب األخالق يف ضوء السية اليبوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
س ْمَنا
ييتسب األخبلؽ ،فقد دثنا القرآف نف ان راؼ اإلنساف بسبب تقليده لآلبا ولؤلمـ الماضية ،قاؿ تعالىَ :وَك َذل َك َما أَْر َ
ِم ْن قَْبِم َك ِفي قَْرَي ٍة ِم ْن َنِذ ٍ
وبيف لنا ربنا
ير إََِّل َقا َل ُمتَْرفُ َ
اء َنا َعمَى أ َُّم ٍة َوِاَّنا َعَمى آثَ ِارِى ْم ُم ْقتَ ُد َ
ون[الزخرؼّ ،]ٕٖ :
وىا إَِّنا َو َج ْد َنا َ
آب َ
اب َوتَقَطَّ َع ْت ِب ِي ُم
ين اتُِّب ُعوا ِم َن الَِّذ َ
 ييؼ سيتب أر الذيف اتُبعوا مف الذيف اتبعوا ،قاؿ تعالى :إِ ْذ تََبَّأرَ الَِّذ َ
ين اتََّب ُعوا َوَأرَُوا ا ْل َع َذ َ
َعمالَيم حسر ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
ات َعمَ ْي ِي ْم َو َما ُى ْم
ين اتََّب ُعوا لَ ْو أ َّ
اب * َوقَا َل الَِّذ َ
َس َب ُ
ْاأل ْ
َن لَ َنا َكَّرةً فَ َنتََبَّأرَ م ْن ُي ْم َك َما تََبَّرُءوا م َّنا َك َذل َك ُي ِري ِي ُم الم ُو أ ْ َ ُ ْ َ َ َ
ين ِم َن َّ
الن ِار[البقرة ،]ٔٙٚ–ٔٙٙ :مف خبلؿ ىذيف النصيف الشري يف وغيرىما يتبيف لنا أف اإلنساف يتأثر بالبيئة التي
ِب َخ ِار ِج َ

يعيش فييا ،فالبيئة مؤثرة ولينيا ليست إلزامية ،وغالباً ما ييوف اإلنساف مقلداً لمف يعيش بينيـ ،فإذا ناش في بيئة صال ة تأثر
بيا ،واف ناش في بيئة سيئة تأثر بيا أيضاً ،أال ترى الط ؿ الصغير يقلد والديو في الصبلة وىو ال ي قو معناىا ،فيقوـ بأدا
ريات الصبلة وىو في سف لـ يبلغ فيو الثالثة مف نمره ،وييرر يبلـ والديو دوف أف ي قو معنى اليبلـ ،والمتأمؿ يرى أف أبنا

ال نانيف وبناتيـ غالباً ما يأخذوا مينة آبائيـ وأمياتيـ ،ويذلؾ أبنا األسر المتدينة غالبًا ما ييونوف متدينيف ،وصدؽ رسوؿ اهلل
 في ال ديث الذي يرويو ننو أَبِو ُىَرْيَرةَ  ،قَا َؿَ :قا َؿ َّ
ص َرانِ ِو،
ط َرِة ،فَأََب َواهُ ُييَ ّْوَدانِ ِو ،أ َْو ُيَن ّْ
النبِ ُّي ُ " :ي ُّؿ َم ْولُوٍد ُيولَ ُد َنلَى الِ ْ
أَو يمج ِ ِ
ِ
الب ِييم ِة تُْنتَ ُج َ ِ
يمةَ َى ْؿ تََرى ِفييَا َج ْد َنا َ"(.)ٛٙ
ْ َُ َ
البي َ
ّْسانوَ ،ي َمثَؿ َ َ
فمف األمور المسلـ بيا لدى نلما التربية واألخبلؽ أف الط ؿ ينما يولد ،يولد نلى فطرة التو يد ونقيدة اإليماف
باهلل ،ونلى أصالة الطير والب ار ة ،فإذا تييأت لو التربية الوانية والخلطة االجتمانية الصال ة ،والبيئة التعليمية المؤمنة

نشأ الولد –ال شؾ -نلى اإليماف الراسخ واألخبلؽ ال اضلة ،والتربية الصال ة( .)ٛٚوفي الغالب معظـ مف أسلـ في الجاىلية
أسلـ أىلو معو.

واإلنساف في الجملة ييتسب مف البيئة يؿ ما لدييا مف أخبلؽ وتقاليد وسلوؾ نف طريؽ التقليد والم اياة ،وبذلؾ تتـ
العدوى النافعة او الضارة ،ووجود اإلنساف في جمانة يؤثر في شخصيتو ،فينقؿ إليو ما تتخلؽ بو الجمانة بسبب رغبتو في
موافقتيـ واالندماج فييـ ،ويراىية المخال ة ليـ .و ينما ينخرط اإلنساف في مجتمس ما يجد ن سو منخرطاً في أخذ يؿ العادات

ال سنة وم ارباً ليؿ األخبلؽ الوضيعة التي تراىا الجمانة يذلؾ ،يث ين ر مف يؿ ما تن ر منو الجمانة ،ويستقبح يؿ قبيح

تراه تلؾ الجمانة ،وبذلؾ ييتسب ال رد مف دوف أف يشعر أخبلؽ الجمانة التي ينتسب إلييا وينخرط فييا(.)ٛٛ

يما أف اإلنساف يرى أف الجمانة في الغالب أنرؼ منو في أمور ال ياة ومشايليا ،وأيثر دراية منو بشؤونيا فيشعر أنو
م تاج إلى م اياتيا وتقليدىا في يؿ شي  ،يث يتقبؿ التدريبات العملية التي تتوافؽ نلييا تلؾ الجمانة ،ومف يتدبر ييؼ
ي يا اإلنساف يجد ذلؾ واض اً صري اً ،يؿ شخص ناش في الجاىلية قبؿ أف يشارؾ جمانتو وقبيلتو ناداتيـ وص اتيـ تى
وىـ ظالموف وباغوف ،فتراه ي ارب معيـ مف ي اربوف ،ويقاطس مف يقاطعوف ،ويؿ روب العرب في الجاىلية فييا ذلؾ

صري اً واض اً ،تراه في رب البسوس ،وفي رب دا س والغب ار  ،وتراه في تطرؼ بعض ال رؽ والجمانات يث ينعيس
ذلؾ نلى األفراد وأخبلقيـ وسلوييـ .يما يضاؼ إلى ذلؾ تيرار األفعاؿ بمرور الوقت ،يث تصبح األشيا الميررة متأصلة

في ن س ال رد ،ت ر نميقاً في ن سو بجذور راسخة ال تقبؿ التبديؿ والتغيير ،فإذا وضعنا شخصاً في بيئة تقدس ال جاب
والجلباب تأثر بيـ ،وغدا ىذا شيئاً واض اً في سلويو تى لو وضعتو مستقببلً في بيئة من رفة وشاذة.

واذا ناش اإلنساف في نشيرة مستعلية متيبرة ايتسب ذلؾ في الجملة ،وأخذ يتعالى نلى الناس ويراه دونو ودوف نشيرتو

وقبيلتو ،ومف الصعوبة بمياف أف تؤثر نليو ليي يترؾ ذلؾ أو ينخلس منو ،واذا وضعت شخصاً ش ي اً في بيئة يرـ وجود
ونطا ايتسب منيـ وتأثر بيـ ،وربما ألجؿ ذلؾ جا ذير الصدقة في القرآف س اًر ونبلنية خمس مرات في سور البقرة

(ٗ ،)ٕٚوالرند (ٕٕ) ،وابراىيـ (ٖٔ) ،والن ؿ (٘ ،)ٚوفاطر ( )ٕٜليي يتأثر اإلنساف بمف ين ؽ نبلنية ويقتدي بو ،ويثي اًر
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ما ياف النبي  يندب المسلميف إلى الصدقة نبلنية ولتجييز الجيوش أيضاً ،فيستجيب المسلموف واال فييؼ وصؿ إلينا

تصدؽ الصديؽ وال اروؽ ونثماف وابف نوؼ وغيرىـ في ىذا المجاؿ .وييؼ وصؿ إلينا لمز المنافقيف لتطوع الص ابة،
ون إََِّل جي َد ُىم فَيس َخر َ ِ
الص َدقَ ِ
س ِخَر
ين ِفي َّ
ين ََل َي ِج ُد َ
ات َوالَِّذ َ
ين ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ون ا ْل ُمطَّ ّْو ِع َ
ين َي ْم ِم ُز َ
قاؿ تعالى :الَِّذ َ
ون م ْن ُي ْم َ
ُْ ْ َْ ُ
المَّ ُو ِم ْنيم ولَيم ع َذ ِ
يم[التوبة.]ٜٚ :
ُْ َ ُْ َ ٌ
اب أَل ٌ

غييا وي رىا تقليداً لمف سبقيا ،ولما وجدتو في ياتيا؛ ألف مف الصعوبة بمياف
إف يثي اًر مف األمـ الماضية بقيت نلى ّ
أف يخرج اإلنساف نلى أسلوب ال ياة الذي وجده أمامو ،ولقد نانى  طويبلً مف أجؿ تغيير سلويات الجاىلية ،وبقي مدة ال

تقؿ نف نشر سنيف وىو يقوؿ ليـ :قولوا ال إلو إال اهلل ت ل وا ،ولما ترسخت العقيدة في الن وس ،وتأصؿ فييا الخوؼ مف اهلل
نزلت التشريعات فقبلتيا الن وس ،ولـ ييف ىذا باألمر السيؿ سابقاً.

واذا تعود اإلنساف نلى الصدؽ ياف مف الصعب نليو أف يمارس اليذب؛ ألنو يجد أف ىذا السلوؾ متغلغؿ في ن سو

متأصؿ فييا ،ليس مف السيؿ أف يجنح إلى اليذب وقد أصبح خلؽ الصدؽ ُخلقاً ميتسباً ،أال ترى أبا س ياف ييؼ رفض أف
ييذب أماـ ملؾ الروـ نندما سألو نف النبي  فيما رواه َنْب َد اللَّ ِو ْب َف َنب ٍ
َخَبَرهُ :أ َّ
َف ِىَرْق َؿ أ َْر َس َؿ
اف ْب َف َ ْر ٍب أ ْ
َّاس ،نف أََبي ُس َْي َ
َّ ِ
َّ ِ
الشأِْـ ِفي ِ َّ ِ
َّار بِ َّ
اف و ُي َّ َار قَُرْي ٍ
إِلَْي ِو ِفي َرْي ٍب ِم ْف قَُرْي ٍ
ش ،فَأَتَ ْوهُ َو ُى ْـ
شَ ،و َي ُانوا تُج ًا
الم َّدة التي َي َ
ُ
اف َر ُسو ُؿ اللو َ ماد فييَا أََبا ُس َْي َ َ
ِِ
الر ِ
الرُج ِؿ الَِّذي َي ْزُن ُـ
ب َن َسًبا بِيَ َذا َّ
ظ َما ُ ُّ
اى ْـ ِفي َم ْجلِ ِس ِوَ ،و َ ْولَوُ ُن َ
وـ ،ثَُّـ َد َن ُ
بِِإ ِيلَيا َ ،فَ َد َن ُ
اى ْـ َوَد َنا بِتَْرُج َمانو ،فَقَا َؿ :أَُّي ُي ْـ أَ ْقَر ُ
ِ
اؿ ِلتَْرُج َمانِ ِوُ :ق ْؿ
وى ْـ ِنْن َد َ
ظ ْي ِرِه ،ثَُّـ قَ َ
َص َ َابوُ فَ ْ
افَ :ف ُقْل ُ
اج َعلُ ُ
ت أََنا أَ ْق َرُبيُ ْـ َن َسًباَ ،فقَا َؿ :أ َْدُنوهُ مّْنيَ ،وقَّْرُبوا أ ْ
أََّنوُ َنبِ ّّي؟ َفقَا َؿ أَُبو ُس َْي َ
ت َنْنوُ .)ٜٛ(...
لَيُ ْـ إِّْني َسائِ ٌؿ َى َذا َن ْف َى َذا َّ
َف َي ْأثُِروا َنلَ َّي َيِذًبا َل َي َذْب ُ
الرُج ِؿ ،فَِإ ْف َي َذَبنِي َف َي ّْذُبوهَُ .ف َواللَّ ِو لَ ْوالَ ال َ َيا ُ ِم ْف أ ْ

ولو أسقط الشيطاف اإلنساف في سلوؾ مقيت لرفض ذلؾ وناد إلى رشده ،ولندـ وتاب .وفي ىذا نجد مانز األسلمي
ِ
ِ
ٍِ
والغامدية ،روى برْي َدةَ ،أ َّ ِ
ت،
ت َن ْ ِسيَ ،وَزَنْي ُ
َسلَ ِم َّي ،أَتَى َر ُسو َؿ اهلل  ،فَقَا َؿَ :يا َر ُسو َؿ اهلل ،إِّْني قَ ْد ظَلَ ْم ُ
َف َمان َز ْب َف َمالؾ ْاأل ْ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ،فََرَّدهُ الثَّانَيةَ ،فَأ َْر َس َؿ َر ُسو ُؿ اهلل 
َف تُ َ
َوِاّْني أ ُِر ُ
اف م َف اْل َغد أَتَاهُ ،فَقَا َؿَ :يا َر ُسو َؿ اهلل ،إِّْني قَ ْد َزَنْي ُ
يد أ ْ
طيَّْرنِي ،فََرَّدهَُ ،فلَ َّما َي َ
إِلَى قَوِم ِو ،فَقَا َؿ" :أَتَعلَموف بِع ْقلِ ِو بأْسا ،تُْن ِيروف ِمْنو َشْيًئا؟" فَقَالُوا :ما َنعلَمو إِ َّال وِف َّي اْلع ْق ِؿ ِم ْف ِ ِ ِ
َ ْ ُُ
ُ َ ُ
يما ُنَرى ،فَأَتَاهُ
َ
َ
ُْ َ َ َ ً
صال َينا ف َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الربِ َعةَ َ ََر لَوُ ُ ْ َرةً ،ثَُّـ أ ََمَر بِو َف ُرِج َـ،
اف َّا
ضا َف َسأَ َؿ َنْنوُ ،فَأ ْ
الثَّالثَةَ ،فَأ َْر َس َؿ إِلَْي ِي ْـ أَْي ً
ْس بِوَ ،وَال بِ َع ْقلوَ ،فلَ َّما َي َ
َخَب ُروهُ أََّنوُ َال َبأ َ
وؿ ِ
ِ
قَا َؿ ،فَجا ِت اْل َغ ِ
اهلل ،لِ َـ
ت فَ َ
تَ :يا َر ُس َ
اف اْل َغ ُد ،قَالَ ْ
امِدَّيةَُ ،فقَالَ ْ
تَ :يا َر ُسو َؿ اهللِ ،إّْني قَ ْد َزَنْي ُ
طيّْ ْرنِيَ ،وِاَّنوُ َرَّد َىاَ ،فلَ َّما َي َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الصبِ ّْي في
ت أَتَتْوُ بِ َّ
تَُرُّدنِي؟ لَ َعل َ
ت َمانًزا ،فَ َواهلل إِّْني لَ ُ ْبلَى ،قَا َؿ" :إِ َّما َال فَا ْذ َىبِي َ تَّى تَلدي"َ ،فلَ َّما َولَ َد ْ
َف تَُرَّدني َي َما َرَد ْد َ
ؾ أْ
يو تَّى تَ ْ ِط ِم ِ
ِِ ِ
تَ :ى َذا
يو"َ ،فلَ َّما فَطَ َمتْوُ أَتَتْوُ بِ َّ
الصبِ ّْي ِفي َيِد ِه ِي ْسَرةُ ُخْب ٍز ،فَقَالَ ْ
ِخ ْرقَ ٍة ،قَالَ ْ
تَ :ى َذا قَ ْد َولَ ْدتُوُ ،قَا َؿ" :ا ْذ َىبِي فَأ َْرضع َ
يا نبِ َّي ِ
ِ
ِِ
ِ
اس
اهلل قَ ْد فَطَ ْمتُوَُ ،وقَ ْد أَ َي َؿ الطَّ َع َاـ ،فَ َدفَ َس َّ
َ َ
الصبِ َّي إِلَى َرُج ٍؿ م َف اْل ُم ْسلم َ
ص ْد ِرَىاَ ،وأ ََمَر ا َّلن َ
يف ،ثَُّـ أ ََم َر بِيَا فَ ُ َر لَيَا إِلَى َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّح َّ
اؿ:
َّاىا ،فَقَ َ
الد ُـ َنلَى َو ْجو َخالد فَ َسَّبيَا ،فَ َسم َس َنبِ ُّي اهلل َ سبَّوُ إِي َ
فََرَج ُم َ
ْسيَا فَتََنض َ
وىا ،فَُي ْقبِ ُؿ َخال ُد ْب ُف اْل َولِيد بِ َ َج ٍر ،فََرَمى َأر َ
ِ (ٓ)ٜ
ت تَوبةً لَو تَابيا صا ِ ب م ْي ٍ ِ
ِ ِ ِِ
َِّ
ِ
ت .
صلَّى َنلَْييَاَ ،وُدفَن ْ
َم َر بِيَا فَ َ
س لَ ُغ َر لَوُ" ،ثَُّـ أ َ
"م ْي ًبل َيا َخال ُد ،فَ َوالذي َن ْسي بَيده لَقَ ْد تَ َاب ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ
َ
ولو بدا لل رد أف يخوف أو يغدر منعو خلقو الميتسب مف فعؿ ذلؾ ،واضطرب وتلجلج ،ومف يشاىد نادات الغرب
الخلؽ ووقونيـ في الزنا واالن راؼ ،رغـ خطورة ذلؾ ،يجد مصداؽ ذلؾ في الواقس .إف
وخاصة استيتارىـ بقضايا الشرؼ و ُ
الرجؿ الذي قتؿ تسعة وتسعيف وأراد أف يتوب قد ناش في بيئة من رفة ،بيئة ال ت تيـ إلى قانوف إال قانوف القتؿ والعنؼ،
وليذا سيؿ نليو القتؿ تى قتؿ يؿ ذلؾ العدد ووصؿ إلى مر لة مملة جداً يره فييا القتؿ؛ ألف الن س بطبيعتيا فييا بذرة
ي َ ،ن ِف َّ
الخ ْد ِر ّْ
اف ِفي َبنِي إِ ْسَرائِي َؿ َرُج ٌؿ قَتَ َؿ تِ ْس َعةً
فع ْف أَبِي َس ِع ٍيد ُ
النبِ ّْي  ،قَا َؿَ " :ي َ
الخير وتيره الشر ،فأراد أف يتوبَ ،
وتِس ِعيف إِْنس ًانا ،ثَُّـ َخرج يسأَ ُؿ ،فَأَتَى ر ِ
اىًبا فَ َسأَلَوُ فَقَا َؿ لَوَُ :ى ْؿ ِم ْف تَ ْوَب ٍة؟ قَا َؿ :الَ ،فَقَتَلَوُ ،فَ َج َع َؿ َي ْسأَ ُؿ ،فَقَا َؿ لَوُ َرُج ٌؿ :اْئ ِت
ََ َْ
َ ْ َ َ
َ
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الر ْ م ِة وم َ ِ
اختَصم ْ ِ ِ ِ
الع َذ ِ
ت ،فََنا َ بِ َ ِ
َف
الم ْو ُ
ابَ ،فأ َْو َ ى اللَّوُ إِلَى َىِذ ِه أ ْ
بلئ َيةُ َ
ت فيو َمبلَئ َيةُ َّ َ َ َ
ص ْد ِره َن ْ َو َىا ،فَ ْ َ َ
قَ ْرَيةَ َي َذا َو َي َذا ،فَأ َْد َرَيوُ َ
ِِ
ِ
َف تَب ِ
ِِ
َّ
ب بِ ِشْب ٍرَ ،ف ُغِ َر لَوُ"(ٔ ،)ٜقاؿ ابف جر" :فياف
يسوا َما َبْيَنيُ َماَ ،ف ُو ِج َد إِلَى َىذه أَ ْقَر َ
تَقََّربِيَ ،وأ َْو َ ى اللوُ إِلَى َىذه أ ْ َ َ
انديَ ،وَقا َؿ :ق ُ
خروجو بإرشاد العالـ دليؿ نلى فضؿ البيئة الصال ة في التأثير اإليجابي نلى اإلنساف"(ٕ.)ٜ

إف إصبلح اإلنساف المن رؼ والشاذ وال اسد في سلوؾ ،ال ينجح إال إذا نزؿ نزالً يامبلً نف البيئة السيئة والقبي ة ،فبل

يميف أف يت قؽ ذلؾ إال بإبعاده نف ال اسديف واألشرار؛ ألف وجوده بينيـ يذيره بطعـ ما ياف يمارسو وىو معيـ فييوف مانعاً
لو مف قبوؿ العبلج وأنوانو ،وفي ىذا ال يخؼ نلينا انتشار رذائؿ المخدرات واألرجيلة والتدخيف بسبب البيئات ال اسدة التي

ترى ذلؾ صواباً ورجولة ،فتمر ىذه ال يؿ نلى الغر صغير السف الذي ليس لديو خبرة في م اربتيا ومقاومتيا.
املطلب الجاىي :إىلار اجملتنع املسله لألخالق السيئة:

للمجتمس اإلسبلمي األثر البالغ في التأثير اإليجابي نلى جميس األفراد ،واصبل يـ وتقويـ سلوييـ ،وذلؾ لما للمجتمس

مف سلطة فعالة ومؤثرة ،فالمجتمس اإلسبلمي السوي يلزـ أفراده بالسلوؾ القويـ ،ويجعليـ يسيروف نلى الطريؽ المستقيـ؛ ألنيا
تشعر ال رد أنو جز مف المجتمس ،ولو معو مصالح ال تت قؽ إال إذا اقتدى بأفعاؿ المجتمس ييؿ.

و اجة اإلنساف للعيش مس الناس اجة متأصلة فبل يستغني اإلنساف نف المجتمس؛ ألنو يائف اجتماني ال يعيش بم رده

بؿ ىو ب اجة إلى سمعة طيبة؛ ليي يظ ر بزوجة صال ة في مجتمس صالح ،وىو ب اجة إلى ذلؾ؛ لي صؿ نلى نمؿ
مناسب أيضاً وما شابو ذلؾ.

إف شعور اإلنساف بال اجة للمجتمس تجعلو ريصاً نلى م اياتو والتقيد بعاداتو ،مما يجعؿ للمجتمس سلطاناً نلى

يؿ مف ياف م تاجاً إليو ،فاإلنساف ي تاج إلى ا تراـ الناس وتقديرىـ وم بتيـ ،ولقد خاطب ربنا  المجتمس اإلسبلمي بقولو:
يا أييا الذيف آمنوا ،في ن و تسعيف موضعاً مف القرآف ،مما يشعرىـ بواجب االنتما للمجتمس وندـ مخال ة أوامر ما تعارؼ
نليو المؤمنوف مف أخبلؽ سامية وسلويات مثالية ،ويـ مف إنساف تخلى ننو أقرب الناس إليو نندما ان رؼ نف جادة

الصواب ،فتبرأت منو نشيرتو؛ ألنو قتؿ األنبيا وأىدرت دمو ،ويـ مف إنساف تمنى أىلو أف يموت تى يتخلصوا مف شره
وسوئو ،ويـ مف إنساف قاطعو المجتمس المسلـ لقبا ة أفعالو ،وسو أقوالو ونظروا إليو نظرة ازد ار وا تقار؛ ألنو اد نف

أخبلؽ المجتمس المسلـ.

ض َيا
س ِارُعوا إِلَى َم ْغ ِفَرٍة ِم ْن َرّْب ُك ْم َو َجَّن ٍة َعْر ُ
ولقد خاطب اهلل المجتمس المسلـ بخطاب الجمانة ال ال رد ،فقاؿ تعالىَ  :و َ
ض أِ
ض َيا َك َع ْر ِ
ض
َّ
ُعد ْ
ات َو ْاأل َْر ُ
الس َم َاو ُ
َّت لِ ْم ُمتَّ ِق َ
سا ِبقُوا إِلَى َم ْغ ِفَرٍة ِم ْن َرّْب ُك ْم َو َج َّن ٍة َع ْر ُ
ين[آؿ نمراف ،]ٖٖٔ :وقاؿ تعالىَ  :
ض ُل المَّ ِو ي ْؤِت ِ
ِ
ض أِ
السم ِ
اء َو ْاأل َْر ِ
ض ِل ا ْل َع ِظ ِيم[ال ديد،]ٕٔ :
يو َم ْن َي َ
ُعد ْ
اء َوالمَّ ُو ُذو ا ْلفَ ْ
سمِ ِو َذلِ َك فَ ْ
َّت لِمَِّذ َ
ُ
ش ُ
آم ُنوا ِبالمَّو َوُر ُ
ين َ
َّ َ
وغير ذلؾ مف اآليات التي تدنو إلى استباؽ الخيرات ،والتنافس نلى الوصوؿ إلييا؛ مما يدفس اإلنساف أف يشعر أنو في جمانة
المسلميف ال ي ؽ لو أف يخال يـ ،فيقاطعوه وي اربوه ،ويصبح منبوذاً بينيـ.

يقوؿ الشيخ الميداني" :واذ اتخذ اإلسبلـ -ضمف وسائلو إللزاـ األفراد بالمنيج األخبلقي الذي رسمو للناس -وسيلة

الضغط االجتماني الذي يمارسو المجتمس اإلسبلمي ،فقد نمؿ بالتربية ال ردية النبوية ،وبالتربية الجمانية نلى تيويف المجتمس
ومعاقبا بأنواع شتى مف أنواع
نادال،
ارسا
اسبا ً
ً
ساىرا ،وم ً
اإلسبلمي األوؿ ،ثـ جعؿ مف ىذا المجتمس ر ً
قيبا نلى أفراده ،و ً
ً
وناىيا نف المنير.
آمر بالمعروؼ،
ومؤنبا ،وناص ً ا ،و ًا
العقاب المعنوي،
ً
ً
فمف شأف ىذا المجتمس أف يملي نلى مف ينشأ فيو ،أو ينخرط فيو ،فضائؿ األخبلؽ ،وم اسف السلوؾ ،بص ة نملية
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فانلة قاسرة.
وقد مؤل اإلسبلـ المجتمس اإلسبلمي بالمناسبات المتيررة الدورية ،التي يجتمس فييا المسلموف نلى سلوؾ وا د ،األمر
الذي مف شأنو أف يملي نلى األفراد وقائس السلوؾ اليريـ ،ويدربيـ نلى يؿ فضيلة ن سية ونملية ،ويشجس السابقيف المتنافسيف
في الخيرات نلى تنمية أمثلة اليماؿ الخلقي في المجتمس"(ٖ.)ٜ

ولقد استعمؿ النبي  أسلوب المقاطعة واليجر لمف فعؿ فعبلً سيئاً ،وما قصة الثبلثة المعروفة إال شاىداً نلى أىمية

ىذه الوسيلة في تربية األفراد وجعليـ ينصانوف لل ؽ ،فقد ضاقت نلييـ الدنيا بسبب نقوبة المجتمس ليـ ،قاؿ تعالىَ :و َعمَى
َن ََل َم ْم َجأَ ِم َن المَّ ِو إََِّل ِإلَ ْي ِو ثَُّم
س ُي ْم َو َ
ظُّنوا أ ْ
ضا َق ْت َعَم ْي ِي ُم ْاأل َْر ُ
الثََّالثَ ِة الَِّذ َ
ض ِب َما َر ُح َب ْت َو َ
ين ُخمّْفُوا َحتَّى إِ َذا َ
ضاقَ ْت َعمَ ْي ِي ْم أَْنفُ ُ
ِِ
َّ ِ
تَاب عَم ْي ِيم لِيتُوبوا إِ َّن المَّ َو ُىو التََّّواب َّ ِ
يف َن ْف
ُ
َ َ ْ َ ُ
الم ْسلم َ
َ
يم[التوبة ،]ٔٔٛ :ونف يعب بف مالؾ "َ ...ن َيى َر ُسو ُؿ اللو ُ 
الرح ُ
ِ
الناس ،وتَ َغيَّروا لََنا تَّى تََن َّير ْ ِ
ؼ،
بل ِمَنا أَيُّيَا الثَّ َ
َي َ
َن ِر ُ
بلثَةُ ِم ْف َبْي ِف َم ْف تَ َخلَّ َ
ض فَ َما ِى َي الَّتِي أ ْ
ؼ َنْنوَُ ،ف ْ
ت في َن ْسي األ َْر ُ
َ
َ
اجتََنَبَنا َّ ُ َ ُ
ِ
َفلَبِثَْنا نلَى َذِل َ ِ
استَ َي َانا َوَق َع َدا ِفي ُبُيوتِ ِي َما َيْب ِيَي ِ
ت أَ َش َّ
َخُرُج
ب َ
ت أْ
الق ْوِـ َوأ ْ
َجلَ َد ُى ْـ فَ ُي ْن ُ
افَ ،وأ ََّما أََناَ ،ف ُيْن ُ
َ
اي فَ ْ
ؾ َخ ْمس َ
صا َب َ
يف لَْيلَةً ،فَأ ََّما َ
َّ ِ
ِ
ّْ ِ
ط ُ ِ
ِِ
َسوا ِ
ُسلّْ ُـ َنَلْي ِو َو ُى َو ِفي َم ْجلِ ِس ِو َب ْع َد
فَأَ ْشيَ ُد َّ
يفَ ،وأَ ُ
الم ْسلم َ
ؽ َوالَ ُي َيل ُمني أَ َ ٌدَ ،وآتي َر ُسو َؿ اللو  فَأ َ
الصبلَةَ َم َس ُ
وؼ في األ ْ َ
ِ
ال؟ ثَُّـ أ ّْ
ُس ِارقُوُ َّ
ت َنلَى
ؾ َش َتَْي ِو بَِرّْد َّ
َّ
الن َ
السبلَِـ َنلَ َّي أ َْـ َ
الصبلَِةَ ،فأَقُو ُؿ ِفي َن ْ ِسيَ :ى ْؿ َ َّر َ
ظَر ،فَِإ َذا أَ ْقَبْل ُ
ُصلي قَ ِر ًيبا مْنوُ ،فَأ َ
َ
الن ِ
ؾ ِم ْف َج ْ َوِة َّ
صبلَتِي أَ ْقَب َؿ إِلَ َّيَ ،وِا َذا التََ ُّ
ت ِج َد َار َ ائِ ِط
ض َنّْني َ ،تَّى إِ َذا َ
طا َؿ َنَل َّي َذِل َ
ت َن ْ َوهُ أ ْ
ت َ تَّى تَ َسَّوْر ُ
اسَ ،م َشْي ُ
َنَر َ
َ
الن ِ
ب َّ
أَبِي َقتَ َادةََ ،و ُى َو ْاب ُف َن ّْمي َوأَ َ ُّ
ؾ بِاللَّ ِو َى ْؿ
ت َنلَْي ِوَ ،ف َواللَّ ِو َما َرَّد َنلَ َّي َّ
ادةَ ،أ َْن ُش ُد َ
تَ :يا أََبا قَتَ َ
السبلَ َـ ،فَُقْل ُ
اس إِلَ َّي ،فَ َسلَّ ْم ُ
تَ ْعلَ ُمنِي أُ ِ ُّ
اي،
اض ْ
ت لَوُ فََن َش ْدتُوُ ،فَقَا َؿ :اللَّوُ َوَر ُسولُوُ أ ْ
ت ،فَ ُع ْد ُ
ت لَوُ فََن َش ْدتُوُ فَ َس َي َ
ت ،فَ ُع ْد ُ
ب اللَّوَ َوَر ُسولَوُ؟ فَ َس َي َ
َنلَ ُـ ،فَ َ َ
ت َن ْيَن َ
ت ال ِج َد َار .)ٜٗ("...
ت َ تَّى تَ َس َّوْر ُ
َوتَ َولَّْي ُ
ومف األمثلة نلى إنيار ال عؿ مف قبؿ بعض أفراد المجتمس أو جلّيـ ديث أُسامةَ ْبف َ ْزيِد ْب ِف ِارثَةَ -ر ِ
ض َي اللَّوُ َنْنيُ َما،-
َ
ََ َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ت أََنا َوَرُج ٌؿ م َف
ُي َ ّْد ُ
اى ْـ ،قَا َؿَ :ولَ ْق ُ
صَّب ْ َنا القَ ْوَـ فَيََزْمَن ُ
ث قَا َؿَ :ب َعثََنا َر ُسو ُؿ اللو ِ إلَى ال ُ َرقَة م ْف ُجيَْيَنةَ ،قَا َؿ :فَ َ
ص ِار َر ُج ًبل ِم ْنيُ ْـ ،قَا َؿَ :فلَ َّما َغ ِش َيناهُ قَا َؿ :الَ إِلَوَ إِ َّال اللَّوُ ،قَا َؿ :فَ َي َّ
اؿ:
ص ِار ُّ
ي ،فَطَ َع ْنتُوُ بُِرْم ِ ي َ تَّى قَتَْلتُوُ ،قَ َ
ؼ َن ْنوُ األ َْن َ
األ َْن َ
ِ
ؾ َّ
وؿ اللَّ ِو ،إَِّن َما
تَ :يا َر ُس َ
َفلَ َّما قَِد ْمَنا َبلَ َغ َذلِ َ
امةُ ،أَقَتَْلتَوُ َب ْع َد َما قَا َؿ الَ إِلَوَ إِ َّال اللَّوُ" قَا َؿ :قُلْ ُ
النبِ َّي  ،قَا َؿ :فَقَا َؿ لي"َ :يا أ َ
ُس َ
(٘)ٜ
ت قَْب َؿ
َسلَ ْم ُ
اف ُمتَ َع ّْوًذا  ،قَا َؿ" :أَقَتَْلتَوُ َب ْع َد َما قَا َؿ الَ إِلَوَ إِ َّال اللَّوُ" قَا َؿ :فَ َما َاز َؿ ُي َيّْرُرَىا َنلَ َّي َ ،تَّى تَ َمَّن ْي ُ
ت أَّْني لَ ْـ أَ ُي ْف أ ْ
َي َ
ِ
الي ْوِـ( ،)ٜٙقاؿ القرطبي" :في تيريره  ذلؾ واإلنراض نف قبوؿ العذر زجر شديد نف اإلقداـ نلى مثؿ ذلؾ ( تى تمنيت
َذل َؾ َ
أني لـ أيف أسلمت قبؿ ذلؾ اليوـ) فيو إشعار بأنو ياف استصغر ما سبؽ لو قبؿ ذلؾ مف نمؿ صالح في مقابلة ىذه ال علة

()ٜٚ
اؿ:
لما سمس مف اإلنيار الشديد ،وانما أورد ذلؾ نلى سبيؿ المبالغة"  .ومف أمثلة اإلنيار ديث خالد ،فعف ابف نمر قَ َ
النبِ ُّي َ خالِ َد ْبف ِ ِ ِ ِ ِ
اى ْـ إِلَى ِ
ث َّ
صَبأَْنا
َب َع َ
اإل ْسبلَِـَ ،فلَ ْـ ُي ْ ِسُنوا أ ْ
يمةَ ،فَ َد َن ُ
َسلَ ْمَنا ،فَ َج َعلُوا َيقُولُ َ
َف َيقُولُوا :أ ْ
وفَ :
الوليد إلَى َبني َجذ َ
َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َف َي ْقتُ َؿ ُي ُّؿ َرُج ٍؿ ِمَّنا
َم َر َخالِ ٌد أ ْ
صَبأَْنا ،فَ َج َع َؿ َخال ٌد َي ْقتُ ُؿ م ْنيُ ْـ َوَيأْس ُرَ ،وَدفَ َس إِلَى ُي ّْؿ َر ُج ٍؿ مَّنا أَس َيرهُ َ ،تَّى إِ َذا َي َ
َ
اف َي ْوٌـ أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
أِ
النبِ ّْي  فَ َذ َي ْرَناهُ ،فََرفَ َس َّ
َص َ ابِي أَس َيرهُ َ ،تَّى قَد ْمَنا َنلَى َّ
تَ :واللو الَ أَ ْقتُ ُؿ أَس ِ
النبِ ُّي 
َس َيرهُ ،فَقُ ْل ُ
يريَ ،والَ َي ْقتُ ُؿ َر ُج ٌؿ م ْف أ ْ
ي َده فَقَا َؿ" :اللَّي َّـ ِإّْني أَْب أُر إِلَْي َ ِ
صَن َس َخالِ ٌد َمَّرتَْي ِف"( ،)ٜٛقاؿ الخطابي" :أنير نليو العجلة وترؾ التثبت في أمرىـ قبؿ أف يعلـ
َ ُ
ؾ م َّما َ
َ
ُ

المراد مف قوليـ (صبأنا)( ،)ٜٜوقاؿ أيضاً" :ال يمة في تبرئو  مف فعؿ خالد مس يونو لـ يعاقبو نلى ذلؾ ليونو مجتيداً أف

يعرؼ أنو لـ يأذف لو في ذلؾ خشية أف يعتقد أ د أنو ياف بإذنو ،ولينزجر غير خالد بعد ذلؾ نف مثؿ فعلو"(ٓٓٔ).
ت لِ َّلنبِ ّْي  :سب َ ِ
صِ َّيةَ َي َذا َو َي َذا ،قَا َؿ
ويميف أف ندلؿ نلى الضغط واإلنيار ب ديث َنائِ َشةَ ،أنيا قَالَ ْ
ت :قُ ْل ُ
َ ُْ
ؾ م ْف َ
َغ ْير مس َّد ٍد :تَعنِي قَ ِ
"ما أُ ِ ُّ
ب
ت لَوُ إِ ْن َس ًانا ،فَقَ َ
ت بِ َما ِ ا ْلَب ْ ِر لَ َم َز َجتْوُ" قَالَ ْ
ص َيرةً ،فَقَا َؿ" :لَقَ ْد قُ ْل ِت َيلِ َمةً لَ ْو ُم ِز َج ْ
تَ :و َ َي ْي ُ
ْ
ُ َُ
اؿَ :
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وسائل اكتساب األخالق يف ضوء السية اليبوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت إِْن َس ًانا َوأ َّ
َف لِي َي َذا َو َي َذا"(ٔٓٔ) ،إف يبلـ الناس في بعضيـ بعضاً نلى وجو االنتقاص راـ وال يجوز ،وىو مف
أَّْني َ َيْي ُ
الغيبة الم رمة التي ىي ليست مف األدب ،يقوؿ أبو سعيد الخادمي" :المزج :التغيير ،وقبؿ أي غلبتو في المزج لعظميا ،فيذا
(ٕٓٔ)

مف أنظـ الزواجر نف الغيبة ،وما أنلـ شيئاً مف األ اديث يبلغ في الذـ بو ىذا المبلغ"

وىذا المعنى المجازي الذي

يراد منو أف ىذه اليلمة لو خالطت ما الب ر لمزجتو ،أي :ألنتنتو وغيرت ري و ،ت يد الزجر الشديد العظيـ(ٖٓٔ).
ِ َّ ِ
ِ
ِِ
ضي اللَّوُ َن ْنيُماَ ،-ن ِف َّ ِ
ِ ٍ
و ديث ُّ
الو ِاق ِس ِفييَاَ ،ي َمثَ ِؿ
الن ْع َم َ
النب ّْي  قَا َؿَ :
َ
"مثَ ُؿ القَائـ َنلَى ُ ُدود اللو َو َ
اف ْب َف َبشير َ-ر َ
ِ
َنبلَ َىا وبعضيـ أَس َلَيا ،فَ َياف الَِّذيف ِفي أ ِ
ِ ٍ
الما ِ َمُّروا َنلَى
ضيُ ْـ أ ْ
اب َب ْع ُ
َص َ
َس َليَا إِ َذا ْ
ْ
َ
َ
قَ ْوٍـ ْ
استَيَ ُموا َنلَى َس َينة ،فَأ َ
َ َ ْ ُ ُْ ْ َ
استَقَ ْوا م َف َ
م ْف فَوقَيـ ،فَقَالُوا :لَو أََّنا َخرْقَنا ِفي َن ِ
ِ
َخ ُذوا َنلَى
وى ْـ َو َما أ ََر ُ
يعاَ ،وِا ْف أ َ
صيبَِنا َخ ْرقًا َولَ ْـ ُن ْؤِذ َم ْف فَ ْوقََنا ،فَِإ ْف َيتُْرُي ُ
ادوا َىلَ ُيوا َجم ً
َ
َ ْ ُْ
ْ
(ٗٓٔ)
ِ
ِ
 ،فيذه األ اديث وما شابييا تبيف سلطة المجتمس نلى أفراده وتأثيره نلييـ.
يعا"
أ َْيدي ِي ْـ َن َج ْواَ ،وَن َج ْوا َجم ً
بل
ولو أف المجتمس اإلنساني استعمؿ ىذا األسلوب ب زـ منذ البداية؛ لما انتشرت يثير مف المعاصي في المجتمس ،فمث ً

انتشار اللباس غير الشرني بدأ تدريجياً في مجتمعنا ،فلو أف الناس وق وا منو موق ًا صارماً منذ البداية ،لياف ذلؾ ضغطاً يبي اًر
يصعب الصمود أمام ػ ػو ،وىيذا في يؿ معصية(٘ٓٔ) .ليف المبل ظ اآلف أف الناس ي ترموف ال اسد وال اسؽ مما يعط ػ ػي
انطباناً سلبياً.

ونندما يجاىر اإلنساف بالمعصية وال يتورع نف ذيرىا واظيارىا ،وال ينير نليو المجتمس المسلـ تلؾ الص ات السيئة،
ت َر ُسو َؿ اللَّ ِو َ يقُو ُؿُ " :ي ُّؿ أ َُّمتِي ُم َعافًى إِ َّال
يغ ر ويع و نف يؿ الناس إال مف فعؿ ذلؾ ،فعف أََبي ُىَرْيَرةَ س قاؿَ :س ِم ْع ُ
َّ
ِ
ِ
الب ِارَ ةَ َي َذا
َف َي ْع َم َؿ َّ
صبِ َح َوقَ ْد َستََرهُ اللَّوُ َنلَْي ِوَ ،فَيقُو َؿَ :يا فُبلَ ُفَ ،ن ِمْل ُ
اىَ ِرة أ ْ
الم َج َ
ت َ
الرُج ُؿ بِاللْي ِؿ َن َم ًبل ،ثَُّـ ُي ْ
الم َجاى ِر َ
يفَ ،وِا َّف م َف ُ
ُ
()ٔٓٙ
ِ
َّ
ِ
ِ
ؼ ستْ َر اللو َن ْنوُ" .
صبِ ُح َي ْيش ُ
َو َي َذاَ ،وقَ ْد َب َ
ات َي ْستُُرهُ َربُّوَُ ،وُي ْ
املطلب الجالح :التأثز باألخالء واألصحاب:

ي تاج اإلنساف إلى مخالطة الناس ،وال يستغني ننيـ ،يث تشيؿ ىذه المخالطة شيئاً مؤث اًر في أخبلؽ اإلنساف،

وبخاصة في مر لة المراىقة ،ولقد ّبيف لنا ربنا أف األخبل سيعادوف بعضيـ إال إذا يانت الخلة قائمة نلى التقوى ،قاؿ تعالى:
ْ األ ِ
ض ُي ْم لَِب ْع ٍ
ين[الزخرؼ ،]ٙٚ :يما ّبيف لنا  ييؼ يت سر اإلنساف نلى مصا بة أىؿ السو .
ض َع ُدّّو إََِّل اْل ُمتَّ ِق َ
َخَّال ُء َي ْو َمِئٍذ َب ْع ُ
س ِ
قاؿ تعالىَ  :وَي ْوَم َي َع ُّ
يال * َي َاوْيمَتَا لَ ْيتَِني لَ ْم أَتَّ ِخ ْذ فَُال ًنا
ْت َم َع َّ
س ِب ً
ض الظَّالِ ُم َعمَى َي َد ْي ِو َيقُو ُل َيالَ ْيتَِني اتَّ َخذ ُ
ول َ
الر ُ
يال * لَقَ ْد أ َ ِ
ّْ
ان لِ ْ ِ
ان َّ
سِ
ان َخ ُذوًَل[ال رقاف.]ٕٜ–ٕٚ :
َخمِ ً
الش ْيطَ ُ
اء ِني َو َك َ
ْل ْن َ
َضمَّني َع ِن الذ ْك ِر َب ْع َد إِ ْذ َج َ
اؿ:
وسى  ، قَ َ
أما األ اديث النبوية الشري ة فقد ّبينت ووض ت أثر الجليس إذا ياف صال اً أو غير ذلؾ ،فعف أَبِي ُم َ
ير ال َّد ِاد ،الَ يع َدم َ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
الجلِ ِ
الجلِ ِ
صا ِ ِب
صا ِب الم ْسؾ َوي ِ َ
يس الصَّال ِح َو َ
"مثَ ُؿ َ
ؾ م ْف َ
َّوِ َ ،ي َمثَؿ َ
َْ ُ
يس الس ْ
قَا َؿ َر ُسو ُؿ اللو َ :
المس ِؾ إِ َّما تَ ْشتَِر ِ
ِ
ؾ ،أ َْو تَ ِج ُد ِمْنوُ ِري ً ا َخبِيثَةً"( ،)ٔٓٚيما ّبيف  أف المر
ؾ ،أ َْو ثَْوَب َ
ؽ َب َدَن َ
يو ،أ َْو تَ ِج ُد ِري َ وَُ ،و ِي ُير ال َ َّد ِاد ُي ْ ِر ُ
ْ
نلى ديف خليلو فعف أبي ىريرة أف النبي  قاؿ" :الرُج ُؿ نلى ِد ِ
يف َخليلِ ِو ،فلينظر أ ُد ُيـ مف ُيخالِ ُؿ"( ،)ٔٓٛونف أبي سع ِيد ،نف
ِ
قي"(.)ٜٔٓ
ؾ إال تَ ّّ
ّْ
ام َ
صا ِ ْ
النبي  ،قاؿ" :ال تُ َ
ب إال ُم ْؤمناً ،وال يأ ُي ْؿ طَ َع َ
فيذه األ اديث تبيف أثر الصا ب نلى أص ابو ،فإذا ياف صال اً أثّر فييـ إيجابياً ،واذا ياف فاسداً ياف نقمة نلييـ

وسبباً في ان رافيـ وضبلليـ ،فعندما يعبر ال ديث أف المر نلى ديف خليلو يبيف خطورة مصا بة أىؿ السو نلى دينو ونقيدتو،

ونندما يأمر النبي  بمصا بة المؤمف يتضح األثر اإليجابي ليذه المصا بة ،فيـ مف إنساف مؤمف أثّر في العشرات بؿ المئات

ودلّيـ نلى اهلل  ،وأف يطعـ اإلنساف طعامو لؤلتقيا ألف التقي يتقوى بيذا الطعاـ نلى طانة اهلل ،فييوف لمف أطعمو األجر
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والثواب مف اهلل تعالى ،بخبلؼ إذا أطعـ طعامو لمجرـ و لظالـ ييؼ يقويو نلى معصية اهلل وال ساد في األرض.
اخلامتة:

توصلت ىذه الدراسة إلى النتائج اآلتية:

ٔ -األخبلؽ منيا ما ىو فطري يال لـ واألناة واألمانة ،ومنيا ما ىو ميتسب يالجود والشجانة.
ٕ-

رص الص ابة  نلى تعلـ األخبلؽ مف النبي .

ٖ -لؤلخبلؽ ميانة نظيمة في القرآف والسنة ،وليا أثرىا البالغ في التأثير اإليجابي نلى المجتمس.
ٗ -مف أسس اإلسبلـ وقوانده تعليـ األخبلؽ ال سنة ،وتقويـ األخبلؽ السيئة.
٘ -اليدي النبوي جا متمماً ومصوب ًا ألخبلؽ المجتمس في ذلؾ الوقت.

 -ٙالنبي  يشيؿ منبس األخبلؽ نند الص ابة ،فيانت أخبلقو ىي األسوة ال سنة ليـ.
 -ٚوراثة الص ابة ألخبلؽ النبوة ،مما ياف لو األثر اإليجابي في الدنوة إلى ديف اهلل.
 -ٛلـ يترؾ النبي  فرصة إال وياف يبعث األخبلؽ في الص ابة.

 -ٜأظير المجتمس اإلسبلمي في العيد النبوي إنيا اًر لؤلخبلؽ السيئة والشاذة.

ٓٔ -وردت اليثير مف نصوص السنة التي تدؿ نلى أف العيش في بيئة صال ة لو دور إيجابي في ايتساب األخبلؽ.

ٔٔ -أظيرت أمثلة يثيرة أف النبي  ياف يعلـ الناس ويرشدىـ نلى تدريب الن س ومجاىدتيا؛ اليتساب األخبلؽ ،ياالبتعاد
نف الغضب.

وآخر دنوانا أف ال مد هلل رب العالميف

اهلوامش:
)ٔ) الميداني ،نبد الر مف سف بنية ،األخالق اْلسالمية وأسسيا ،دمشؽ ،بيروت ،دار القلـ ،طٖٜٜٔٔ ،ىػٜٜٔٚ/ـ ،جٔ ،ص.ٔٙٚ

)ٕ) الترمذي ،الجامع الصحيح وىو سنن الترمذي ،يتاب ال تف ،باب ما جا ما أخبر النبي  أص ابو بما ىو يائف إلى يوـ القيامة،

جٗ ،صٗ ،ٗٛديث رقـ (ٔ ،)ٕٜٔوقاؿ أبو نيسى :ىذا ديث سف ص يح.
ِ
)ٖ) البخاري ،صحيح البخاري ،يتاب أ اديث األنبيا  ،باب قَو ِؿ اللَّ ِو تَعالَى :لَقَ ْد َك َ ِ
ين[يوسؼ:
ات لِ َّ
وس َ
آي ٌ
مس ِائمِ َ
ف َوِا ْخ َوِتو َ
ان في ُي ُ
َ
َ ُ ْ
 ،]ٚص ،ٖٜٜرقـ ال ديث (ٖ ،)ٖٖٛوالل ظ لو .ومسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب فضائؿ الص ابة  ،باب خيار الناس ،ص،ٙٗٙ
رقـ ال ديث (.)ٕٕ٘ٙ

)ٗ) السجستاني ،سليماف بف األشعث (ت ٕ٘ٚىػ) ،سنن أبي داود ،بيروت ،دار الجيؿٕٔٗٔ ،ىػٜٜٕٔ/ـ ،يتاب السنة ،باب في القدر،
جٗ ،صٕٕٔ ،رقـ ال ديث (ٖ ،)ٜٗٙوسيت ننو ،والترمذي ،الجامع الصحيح وىو سنن الترمذي ،يتاب ت سير القرآف،

باب ومف سورة البقرة ،ج٘ ،صٕٗٓ ،ديث رقـ (٘٘ ،)ٕٜقاؿ أبو نيسى :ديث سف ص يح ،وابف نبؿ ،مسند اْلمام

أحمد بن حنبل ،جٕٖ ،صٖٖ٘ ،رقـ ال ديث (ٕ ،)ٜٔ٘ٛوقاؿ الم قؽ :إسناده ص يح.
)٘) الميداني ،نبد الر مف سف بنية ،األخالق اْلسالمية وأسسيا ،جٔ ،ص.ٔٙٛ

) )ٙالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب الرقاؽ ،باب رفس األمانة ،صٓ ،ٚٙرقـ ال ديث ( ،)ٜٙٗٚوالل ظ لو .ومسلـ ،صحيح مسمم،
يتاب اإليماف ،باب رفس األمانة واإليماف مف بعض القلوب ونرض ال تف نلى القلوب ،ص٘ٗ ،رقـ ال ديث (ٖٗٔ).

) )ٚمسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب اإليماف ،باب األمر باإليماف باهلل تعالى ورسولو  وشرائس الديف ،ص ،ٜٔرقـ ال ديث (.)ٔٚ
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) )ٛمقداد ،يالجف ،التربية األخالقية اْلسالمية ،مصر ،ميتبة الخانجي ،طٔ ،صٕٔ.ٛ
) )ٜانج ؿ الناس إليو :أي ذىبوا إليو مسرنيف.

)ٓٔ) الترمذي ،م مد بف نيسى بف سورة (ت ٕٜٚىػ) ،الجامع الصحيح وىو سنن الترمذي ،ت قيؽ :وتعليؽ :إبراىيـ نطوة نوض،

بيروت ،دار إ يا التراث العربي ،يتاب ص ة القيامة ،باب (ٕٗ) ،جٗ ،صٕ٘ ،ٙرقـ ال ديث (٘ )ٕٗٛوقاؿ :ىذا ديث

ص يح ،والقزويني ،م مد بف يزيد بف ماجة( ،ت ٖٕٚىػ) ،سنن أبن ماجة ،قؽ نصوصو ورقّـ يتبو وأبوابو وأ اديثو
ونلؽ نليو :م مد فؤاد نبد الباقي ،بيروت ،الميتبة العلمية ،يتاب األطعمة ،باب إطعاـ الطعاـ ،جٕ ،صٖ ،ٔٓٛرقـ

ال ديث (ٕٖٔ٘) ،وىو ديث ص يح ،ص

و األلباني في السلسلة الص ي ة ،ٖٔٔ/ٕ ،وقاؿ ص يح نلى شرط الشيخيف،

وخرج أ اديثو ونلؽ نليو :شعيب األرنؤوط وآخروف ،بيروت ،مؤسسة الرسالة،
وابف نبؿ ،مسند اْلمام أحمد بن حنبل ،ققو ّ
طٕٕٜٔٗ ،ىػٕٓٓٛ/ـ ، ،ج ،ٖٜصٕٔٓ ،رقـ ال ديث (ٗ ،)ٕٖٚٛوقاؿ الم قؽ :إسناده ص يح ،ورجالو ثقات.

)ٔٔ) البخاري ،م مد بف إسمانيؿ (ت ٕ٘ٙىػ) ،صحيح البخاري ،ترقيـ وترتيب :م مد فؤاد نبدالباقي ،القاىرة ،دار ابف الييثـ،
طٕٔٔٗ٘ ،ىػٕٓٓٗ/ـ ،يتاب ال دود ،باب ما ييره مف لعف شارب الخمر وانو ليس بخارج مف الملة ،ص ،ٜٚٛرقـ ال ديث
(ٓ.)ٙٚٛ

طوؿ ،صٗ ،ٛرقـ ال ديث (٘ٓ ،)ٚوالل ظ لو ،ومسلـ،
)ٕٔ) البخاري ،صحيح البخاري ،يتاب األذاف ،باب مف شيا إمامو إذا ّ
صحيح مسمم ،يتاب الصبلة ،باب الق ار ة في العشا  ،ص ،ٔٔٙرقـ ال ديث (٘.)ٗٙ

)ٖٔ) البخاري ،صحيح البخاري ،يتاب الوضو  ،باب صب الما نلى البوؿ في المسجد ،ص ،ٖٙرقـ ال ديث (ٕٕٔ) ،والل ظ لو،
ومسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب الطيارة ،باب وجوب غسؿ البوؿ وغيره مف النجاسات إذا صلت في المسجد ،وأف األرض تطير

بالما مف غير اجة إلى رىا ،صٓ ،ٛرقـ ال ديث (ٗ ،)ٕٛو(٘.)ٕٛ
آميف والمبلَئِ َيةُ ِفي الس ِ ِ
ِ
)ٗٔ) البخاري ،صحيح البخاري ،يتاب بد الخلؽَ ،ب ُ ِ
ُخ َرى،
اى َما األ ْ
يف فَ َوافَقَ ْ
ت إِ ْ َد ُ
َّما  ،آم َ
َ
اب إ َذا قَا َؿ أَ َ ُد ُي ْـَ َ َ :
ُغ ِ َر لَوُ َما تَقَ َّد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو ،صٔ ،ٖٛرقـ ال ديث (ٖٕٖٔ) ،والل ظ لو ،ومسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب الجياد والسير ،باب ما
لقي النبي  مف أذى المشرييف والمنافقيف ،صٓ ،ٗٚرقـ ال ديث (٘.)ٜٔٚ

)٘ٔ) صحيح البخاري ،يتاب األدب ،باب "لـ ييف النبي  فا شاً وال مت شاً ،صٕٔ ،ٚرقـ ال ديث (.)ٕٜٙٓ
) )ٔٙالغزالي ،أبو امد م مد بف م مد (ت ٘ٓ٘ىػ) ،إحياء عموم الدين ،دار المعرفة ،بيروت ،جٖ ،صٖ٘.
) )ٔٚالنيسابوري ،مسلـ بف ال جاج( ،ت ٕٔٙىػ) ،صحيح مسمم ،طبعة جديدة ومص

ة وملونة في مجلد وا د ،القاىرة ،دار ابف

الييثـ ،طبعة ٕٕٗٔىػٕٓٓٔ/ـ ،يتاب البر والصلة واآلداب ،باب ت ريـ ظلـ المسلـ وخذلو وا تقاره ،ص ،ٙ٘ٙرقـ ال ديث

(ٗ.)ٕ٘ٙ

) )ٔٛالترمذي ،الجامع الصحيح وىو سنن الترمذي ،يتاب اإليماف ،باب ما جا في استيماؿ اإليماف وزيادتو ونقصانو ،ج٘ ،ص،ٜ

ديث رقـ (ٕٔ ،)ٕٙوقاؿ أبو نيسى :ىذا ديث ص يح ،ومسند اْلمام أحمد ابن حنبل ،جٓٗ ،صٕٕٗ ،رقـ ال ديث

(ٕٕٗٓٗ) ،وقاؿ الم قؽ :ص يح لغيره.

) )ٜٔمسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب اإليماف ،باب بياف ندد شعب اإليماف وأفضليا وأدناىا ،وفضيلة ال يا  ،ويونو مف اإليماف ،صٖٕ،
ديث رقـ (ٖ٘).

)ٕٓ) مسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب البر والصلة واآلداب ،باب ت ريـ الظلـ ،ص ،ٜٙ٘رقـ ال ديث (ٔ .)ٕ٘ٛوالترمذي ،الجامع الصحيح
وىو سنن الترمذي ،يتاب ص ة القيامة ،باب ما جا في شأف ال ساب والقصاص ،جٗ ،صٖٔ ،ٙرقـ ال ديث ( ،)ٕٗٔٛوقاؿ

أبو نيسى :ىذا ديث سف ص يح.

)ٕٔ) الخف ،مصط ى سعيد وآخروف ،نزىة المتقين شرح رياض الصالحين من كالم سيد المرسمين ،لئلماـ م ي الديف ي يى بف
شرؼ النووي ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،طٕٔٔٗٙ ،ىػٕٓٓ٘/ـ ،صٖٕٔ.
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)ٕٕ) البخاري ،م مد بف إسمانيؿ (ت ٕ٘ٙىػ) ،صحيح البخاري ،ترقيـ وترتيب :م مد فؤاد نبدالباقي ،القاىرة ،دار ابف الييثـ،
طٕٔٔٗ٘ ،ىػٕٓٓٗ/ـ ،يتاب اإليماف ،باب المسلـ مف سلـ المسلموف مف لسانو ويده ،صٕٔ ،رقـ ال ديث (ٓٔ) .ومسلـ،

صحيح مسمم ،يتاب اإليماف ،باب بياف ت اضؿ اإلسبلـ ،وأي أموره أفضؿ ،صٕٗ ،رقـ ال ديث (ٓٗ) ،والل ظ لو.

)ٖٕ) نزىة المتقين شرح رياض الصالحين من كالم سيد المرسمين ،صٕٓٔ.

)ٕٗ) البخاري ،صحيح البخاري ،يتاب الشرية ،باب الشرية في الطعاـ والنيد والعروض وييؼ قسمة ما يياؿ ويوزف ،ص٘،ٕٛ
رقـ ال ديث ( ،)ٕٗٛٙوالل ظ لو .ومسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب فضائؿ الص ابة  ،باب مف فضائؿ األشعرييف ،صٔٗ،ٙ
رقـ ال ديث (ٕٓٓ٘).

)ٕ٘) البخاري ،صحيح البخاري ،يتاب مناقب األنصار ،باب قوؿ اهلل ( :ويؤثروف نلى أن سيـ ولو ياف بيـ خصاصة)،
ص ،ٗٗٙرقـ ال ديث ( ،)ٖٜٚٛومسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب األشربة ،باب إيراـ الضيؼ وفضؿ إيثاره ،ص ،ٖ٘ٚرقـ

ال ديث (ٕٗ٘ٓ) ،والل ظ لو.

) )ٕٙمسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب فضائؿ الص ابة  ،باب مف فضائؿ زينب ،ص ،ٕٜٙرقـ ال ديث (ٕٕ٘ٗ).

) )ٕٚالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب الزياة ،باب فضؿ صدقة الش يح الص يح ،صٖ ،ٔٙرقـ ال ديث (ٕٓٗٔ).

) )ٕٛمسند اْلمام أحمد ابن حنبل ،جٕٓ ،صٕٗٔ ،رقـ ال ديث ( ،)ٕٜٔٙٚوقاؿ الم قؽ :إسناده ص يح نلى شرط الشيخيف.
) )ٕٜمسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب الزىد والرقائؽ ،ال يوجد باب ،ص ،ٜٚٗرقـ ال ديث (ٖ.)ٕٜٙ

)ٖٓ) النووي ،م ي الديف ي يى بف شرؼ( ،ت ٙٚٙىػ) ،صحيح مسمم بشرح النووي ،بيروت ،دار إ يا التراث العربي ،الطبعة
الثالثةٔٗٓٗ ،ىػٜٔٛٗ/ـ ،ج ،ٔٛص.ٜٚ

)ٖٔ) انظر :المناوي ،م مد نبد الرؤوؼ ،التوقيف عمى ميمات التعارف ،ت قيؽ :م مد رضواف الداية ،بيروت ،دار ال ير ،طٔ،
ٓٔٗٔىػ ،ص.ٖٔٙ

)ٕٖ) تطيش :بيسر الطا أي تت رؾ وتمتد إلى نوا ي الص ة ،وال تقتصر نلى موضس وا د ،والص ة دوف القصعة ،صحيح مسمم
بشرح النووي ،جٖٔ ،صٖ.ٜٔ

)ٖٖ) البخاري ،صحيح البخاري ،يتاب األطعمة ،باب التسمية نلى الطعاـ واأليؿ باليميف ،صٓ٘ ،ٙرقـ ال ديث (،)ٖ٘ٚٙ
والل ظ لو .ومسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب األشربة ،باب آداب الطعاـ والشراب وأ ياميا ،ص ،ٕ٘ٛرقـ ال ديث (ٕٕٕٓ).

)ٖٗ) النووي ،صحيح مسمم بشرح النووي ،جٖٔ ،صٖ.ٜٔ

)ٖ٘) انظر :العسقبلني ،أ مد بف نلي بف جر (ت ٕ٘ٛىػ) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،رقّـ يتبيا وأبوابيا وأ اديثيا :م مد
فؤاد نبد الباقي –ر مو اهلل ،-الرياض ،دار السبلـ ،ودمشؽ ،دار ال ي ا  ،طٖٕٔٗٔ ،ىػٕٓٓٓ/ـ ،ج ،ٜص.ٜٙٗ-ٙٗٛ

) )ٖٙالترمذي ،الجامع الصحيح وىو سنن الترمذي ،يتاب ص ة القيامة ،باب بدوف ترجمة ،جٗ ،ص ،ٙٙٚديث رقـ (،)ٕ٘ٔٙ
وقاؿ :ىذا ديث سف ص يح ،وابف نبؿ ،أبو نبد اهلل أ مد بف م مد المروزي( ،ت ٕٔٗىػ) ،مسند اْلمام أحمد بن

حنبل ،جٗ ،ص ،ٜٗٓرقـ ال ديث ( ،)ٕٜٙٙوقاؿ الم قؽ :إسناده قوي.

) )ٖٚالمباري وري ،م مد بف نبدالر مف (ت ٖٖ٘ٔىػ) ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،بيروت ،دار اليتب العلمية ،طٔ،
ٕٔٓٓـ ،ج ،ٚص٘.ٔٛ

) )ٖٛالصنعاني ،م مد بف إسمانيؿ (ت ٕٔٔٛىػ) ،سبل السالم ،ت قيؽ :م مد صب ي ساف ،الرياض ،دار ابف زـ ،طٕٕٔٗٔ ،ىػ،
ج ،ٛص٘.ٜٔ

) )ٖٜالمباري وري ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،ج ،ٚصٕٕٓ.

)ٓٗ) البخاري ،صحيح البخاري ،يتاب اإليماف ،باب المعاصي مف أمر الجاىلية وال يي ر صا بيا بارتيابيا إال بالشرؾ ،صٗٔ،
رقـ ال ديث (ٖٓ) ،والل ظ لو .ومسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب اإليماف ،باب إطعاـ المملوؾ مما يأيؿ ،والباسو مما يلبس ،وال
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ييلؼ ما يغلبو ،ص  ،ٕٜٗرقـ ال ديث (ٔ.)ٔٙٙ
)ٔٗ) نودة ،نبدالقادر ،التشريع الجنائي اْلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي ،جٔ ،صٖٓ ،ٚدار الياتب العربي ،بيروت.
)ٕٗ) البخاري ،صحيح البخاري ،يتاب اليبة وفضليا والت ريض نلييا ،باب مف لـ يقبؿ اليدية لعلة ،ص ،ٕٜٜرقـ ال ديث
( ،)ٕٜ٘ٚوالل ظ لو .ومسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب اإلمارة ،باب ت ريـ ىدايا العماؿ ،ص ٖ ،ٗٛرقـ ال ديث (ٕٖ.)ٔٛ

)ٖٗ) الصبرة :الطعاـ المجتمس ياليومة ،انظر :ابف األثير ،النياية في غريب الحديث واألثر ،جٖ ،ص.ٜ

)ٗٗ) مسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب اإليماف ،باب قوؿ النبي  :مف غشنا فليس منا ،ص ٖ٘ ،رقـ ال ديث (ٕٓٔ).
)٘ٗ) النووي ،صحيح مسمم بشرح النووي ،جٕ ،ص.ٔٓٛ

) )ٗٙالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب األذاف ،باب أمر النبي  الذي ال يتـ ريونو باإلنادة ،صٕ ،ٜرقـ ال ديث (ٖ ،)ٜٚوالل ظ
اب و ُج ِ
وب ِقَار َ ِة اْل َاتِ َ ِة ِفي ُي ّْؿ َرْي َع ٍةَ ،وِاَّنوُ إِ َذا لَ ْـ ُي ْ ِس ِف اْل َاتِ َ ةََ ،وَال أ َْم َيَنوُ تَ َعلُّ ُميَا
لو .ومسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب الصبلةَ ،ب ُ ُ
َّر لَوُ ِم ْف َغ ْي ِرَىا ،صٔٓٔ ،رقـ ال ديث (.)ٖٜٚ
قََأَر َما تََيس َ
) )ٗٚالنووي ،صحيح مسمم بشرح النووي ،جٗ ،ص.ٜٔٓ-ٔٓٛ

) )ٗٛالش ود ،نلي بف نايؼ ،األساليب النبوية في التعميم ،صٖٔ٘ ،ماليزيا ،دار المعمور ،طٕٜٔٓٓ ،ـ.

) )ٜٗالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب اليسوؼ ،باب الصدقة في اليسوؼ ،صٕٓٔ ،رقـ ال ديث (ٗٗٓٔ) ،والل ظ لو .ومسلـ،
اب صبلة اليسوؼ ،صٖٕٔ ،رقـ ال ديث (ٔٓ.)ٜ
صحيح مسمم ،يتاب اليسوؼَ ،ب ُ
)ٓ٘) النووي ،صحيح مسمم بشرح النووي ،ج ،ٙصٕٔٓ.

)ٔ٘) البخاري ،صحيح البخاري ،يتاب االنتصاـ باليتاب والسنة ،باب مف ّبيف أصبلً معلوماً بأصؿ مبيف قد بيف اهلل يميا لي يـ
السائؿ ،صٓ٘ ،ٛرقـ ال ديث (ٖٗٔ.)ٚ
)ٕ٘) القرشي ،خالد نبداهلل ،تربية النبي  ألصحابو ،نماف ،دار المعالي ،طٕٔٓٓٔ ،ـ ،ص.ٙٚ

)ٖ٘) الطبراني ،مسند الشاميين ،جٖ ،ص ،ٕٜٓرقـ ال ديث (ٖٕٓٔ) ،األلباني ،السمسمة الصحيحة ،رقـ ال ديث (ٕٖٗ) ،واسناده
سف ،وفي ص يح الجامس برقـ ( )ٕٖٕٛواسناده سف.

)ٗ٘) البخاري ،صحيح البخاري ،يتاب الزياة ،باب ال صدقة إال نف ظير غنى ،صٗ ،ٔٙرقـ ال ديث ( ،)ٕٜٔٗوالل ظ لو .ومسلـ،
صحيح مسمم ،يتاب الزياة ،باب فضؿ التع ؼ والصبر ،ص ،ٕٜٗرقـ ال ديث (ٖ٘ٓٔ).

)٘٘) البخاري ،صحيح البخاري ،يتاب الرقاؽ ،باب الصبر نف م ارـ اهلل وقولو ( :إنما يوفى الصابروف أجرىـ بغير ساب)،

ص ،ٚ٘ٚرقـ ال ديث (ٓ ،)ٙٗٚوالل ظ لو .ومسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب الزياة ،باب فضؿ التع ؼ والصبر ،ص،ٕٜٗ

رقـ ال ديث (ٖ٘ٓٔ) ،وص يح ابف باف ،ج ،ٛصٕ ،ٜٔرقـ ال ديث (.)ٖٖٜٜ

) )٘ٙالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب الزياة ،باب االستع اؼ نف المسألة ،ص ،ٜٔٙرقـ ال ديث (ٓ ،)ٔٗٚٔ-ٔٗٚوالل ظ لو.
) )٘ٚمسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب الصبلة ،باب فضؿ السجود وال ث نليو ،صٕٔٔ ،رقـ ال ديث (.)ٜٗٛ
) )٘ٛجبتاف مف ديد :أي درناف ،النووي ،صحيح مسمم بشرح النووي ،ج ،ٚص.ٔٓٛ

) )ٜ٘تراقييما :جمس ترقوة ،وىي العظـ الذي بيف ثغرة الن ر والعاتؽ ،وىما ترقوتاف مف الجانبيف .ابف األثير ،مجد الديف أبي
السعدات (ت ٙٓٙىػ) ،النياية في غريب الحديث واألثر ،ت قيؽ :م مود الطناجي وطاىر الزاوي ،بيروت ،الميتبة العلمية،

جٔ ،ص.ٔٛٚ

)ٓ )ٙالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب الزياة ،باب مثؿ المتصدؽ والبخيؿ ،ص٘ ،ٔٙرقـ ال ديث (ٖٗٗٔ) ،والل ظ لو .ومسلـ،
صحيح مسمم ،يتاب الزياة ،باب مثؿ المن ؽ والبخيؿ ،صٕٕٗ ،رقـ ال ديث (ٕٔٓٔ).

)ٔ )ٙخولة نلي ،اَلرشاد السموكي في التصور اْلسالمي ،ص ،ٜٔ٘رسالة ديتوراه غير منشورة ،جامعة اليرموؾ ،يلية الشريعة
والدراسات اإلسبلمية ،قسـ التربية اإلسبلميةٕٓٔٔ ،ـ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بلز بين إرشيد
)ٕ )ٙالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب الزياة ،باب فضؿ صدقة الش يح الص يح ،صٖ ،ٔٙرقـ ال ديث ( ،)ٜٔٗٔوالل ظ لو.
ومسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب الزياة ،باب بياف أف أفضؿ الصدقة صدقة الص يح الش يح ،صٕ٘ٗ ،رقـ ال ديث (ٕٖٓٔ).

)ٖ )ٙالعسقبلني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،جٖ ،صٓ.ٖٙ
)ٗ )ٙالنووي ،صحيح مسمم بشرح النووي ،ج ،ٚصٖٕٔ.

)٘ )ٙانظر :خولة نلي ،اَلرشاد السموكي في التصور اْلسالمي ،ص.ٔٙٓ-ٜٔ٘

) )ٙٙالجرنة :تروى بالضـ وال تح ،فالضـ اسـ مف الشرب اليسير ،وال تح :المرة الوا دة منو .والضـ أشبو بال ديث .النياية في
غريب ال ديث واألثر ،جٔ ،صٔ.ٕٙ

) )ٙٚابف ماجة ،سنن ابن ماجة ،يتاب الزىد ،باب ال لـ ،جٕ ،صٔٓٗٔ ،رقـ ال ديث ( .)ٜٗٔٛقاؿ الم قؽ :في الزوائد :إ
سناده ص يح ،رجالو ثقات ،وىو ديث ص يح ،قاؿ األلباني :ص يح ،انظر :ص يح سنف ابف ماجة ،جٕ ،صٖٕٔ.

) )ٙٛالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب الدنوات ،باب الدنا بالموت وال ياة ،ص٘ٗ ،ٚرقـ ال ديث (ٖٔ٘ ،)ٙوالل ظ لو .ومسلـ،

صحيح مسمم ،يتاب الذير والدنا والتوبة واالستغ ار ،باب يراىة تمني الموت لضر نزؿ بو ،صٔ ،ٙٛرقـ ال ديث

(ٓ.)ٕٙٛ

) )ٜٙالنووي ،صحيح مسمم بشرح النووي ،ج ،ٔٚص.ٚ

)ٓ )ٚالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب الجنائز ،باب قوؿ النبي " :إنا بؾ لم زونوف" ،ص ،ٜٔٗرقـ ال ديث (ٖٖٓٔ) ،والل ظ
لو .ومسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب ال ضائؿ ،باب ر متو  الصبياف والعياؿ وتواضعو وفضؿ ذلؾ ،ص ،ٜ٘ٚرقـ ال ديث

(ٖٕ٘ٔ).

)ٔ )ٚأبو داود ،سنن أبي داود ،يتاب السنة ،باب في القدر ،جٗ ،صٕٕٗ ،رقـ ال ديث ( ،)ٜٜٗٙواسناده ص يح ،وابف ماجة،
سنن ابن ماجة ،المقدمة ،باب في القدر ،جٔ ،ص ،ٖٓ-ٕٜرقـ ال ديث ( .)ٚٚواسناده ص يح ،وقد ص

صحيح سنن ابن ماجة ،جٔ ،صٖٕٔ.

و األلباني في

)ٕ )ٚمسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب الزياة ،باب في الي اؼ والقنانة ،ص ،ٕٜٗرقـ ال ديث (ٗ٘ٓٔ).

)ٖ )ٚأبو داود ،سنن أبي داود ،يتاب األدب ،باب في اليذب ،جٗ ،صٕٖٗ ،رقـ ال ديث (ٔ ،)ٜٜٗوسيت ننو ،وقاؿ ننو
األلباني سف.

)ٗ )ٚص يح ابف باف ،ج ،ٔٙصٕٓٔ ،رقـ ال ديث ( ،)ٕٕٚٙوالطبراني ،المعجـ األوسط ،جٗ ،صٖٕٔ.

)٘ )ٚمسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب اإليماف ،باب نزوؿ نيسى ابف مريـ ايماً بشريعة نبينا م مد  ،ص ،ٗٛرقـ ال ديث (.)ٔ٘ٙ
ون[الن ؿ:
اب قَ ْو ِؿ اللَّ ِو تَ َعالَى :إَِّن َما قَ ْولَُنا لِ َ
ش ْي ٍء إِ َذا أ ََرْد َناهُ أ ْ
َن َنقُو َل لَ ُو ُك ْن فَ َي ُك ُ
) )ٚٙالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب التو يدَ ،ب ُ
ٓٗ] ،ص ،ٛٙٙرقـ ال ديث (ٓ.)ٚٗٙ
) )ٚٚيايد قرنوش وآخروف ،األخالق في اْلسالم ،نماف ،دار المناىج ،طٕٗٓٓٙ ،ـ ،ص.ٜٗ

) )ٚٛسيير يامؿ أ مد ،أساليب تربية الطفل بين النظرية والتطبيق ،األ ازريطة ،مريز اإلسيندرية لليتاب ،ببل طبعةٕٖٓٓ ،ـ ،صٓ.ٔٚ

) )ٜٚأبو غدة ،نبد ال تاح (ت٘ٔٗٔىػ) ،الرسول المعمم وأساليبو في التعميم ،بيروت ،ميتب المطبونات اإلسبلمية ،طٖ،
ٖٕٓٓـ ،صٗ.ٙ

)ٓ )ٛالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب المغازي ،باب ٖ٘ ،صٗٓ٘ ،رقـ ال ديث (ٖٗٓٗ) ،والل ظ لو ،ومسلـ ،صحيح مسمم،
يتاب ال دود ،باب قطس يد السارؽ الشريؼ وغيره ،والنيي نف الش انة في ال دود ،ص ،ٖٜٗرقـ ال ديث (.)ٔٙٛٛ

)ٔ )ٛأبو غدة ،نبد ال تاح (ت٘ٔٗٔىػ) ،الرسوؿ المعلـ وأساليبو في التعليـ ،ص٘.ٙ

)ٕ )ٛالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب الصبلة ،باب ىؿ تنبش قبور مشريي الجاىلية ويتخذ ميانيا مساجد؟ ص ،٘ٚرقـ ال ديث
( ،)ٕٗٛوالل ظ لو ،ومسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب المساجد ومواضس الصبلة ،باب ابتنا مسجد النبي  ،ص ،ٕٔٛرقـ ال ديث

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1439 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 229
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وسائل اكتساب األخالق يف ضوء السية اليبوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(.)ٕ٘ٛ
)ٖ )ٛالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب المغازي ،باب غزوة الخندؽ وىي األ زاب ،صٖ ،ٗٛرقـ ال ديث (ٔٓٔٗ).

)ٗ )ٛالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب األذاف ،باب األَ َذ ِ ِ ِ
ِ
ؾ بِ َع َرفَةَ َو َج ْم ٍسَ ،وقَ ْو ِؿ
ام ِةَ ،و َي َذلِ َ
اف ل ْل ُم َساف ِر ،إِ َذا َي ُانوا َج َم َ
َ ُ
انةًَ ،واإلقَ َ
ِ
اؿِ ،في اللَّْيلَ ِة الب ِ ِ
الر َ ِ
ِ
ِ
المط َيرة ،ص ،ٚٚرقـ ال ديث (ٖٔ ،)ٙوالل ظ لو ،ومسلـ ،صحيح مسمم،
الم َؤّْذ ِفَّ :
الصبلَةُ ِفي ّْ
َ
ارَدة أَو َ
ُ
يتاب المساجد ومواضس الصبلة ،باب مف أ ؽ باإلمامة ،صٔ ،ٔٙرقـ ال ديث (ٗ.)ٙٚ

)٘ )ٛانظر :رقيط ،م مد سف ،فقو التعامل مع الناس ،ص ،ٛٛبيروت ،دار ابف زـ ،طٜٜٔٔٚ ،ـ.

) )ٛٙالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب الجنائز ،باب ما قيؿ في أوالد المشرييف ،ص ،ٔ٘ٚرقـ ال ديث (٘.)ٖٔٛ
) )ٛٚنلواف ،نبداهلل صالح ،تربية األوَلد في اْلسالم ،بيروت ،دار السبلـ ،جٔ ،صٕ٘ٔ.
) )ٛٛانظر :الميداني ،األخالق اْلسالمية وأسسيا ،جٔ ،صٕٓٓ.

) )ٜٛالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب بد الو ي ،باب ٘ ،صٓٔ ،رقـ ال ديث (.)ٚ

)ٓ )ٜالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب ال دود ،باب سؤاؿ اإلماـ المقر ىؿ أ صنت ،صٖ ،ٜٚرقـ ال ديث (ٕ٘ ،)ٙٛومسلـ،
صحيح مسمم ،يتاب ال دود ،باب مف انترؼ نلى ن سو بالزنا ،صٔٗٗ ،رقـ ال ديث (٘ ،)ٜٔٙوالل ظ لو.

)ٔ )ٜالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب أ اديث األنبيا  ،باب ٗ٘ ،صٔٔٗ ،رقـ ال ديث (ٓ ،)ٖٗٚوالل ظ لو ،ومسلـ ،صحيح
مسمم ،يتاب التوبة ،باب قبوؿ توبة القاتؿ واف يثرة قتلو ،ص ،ٜٙٙرقـ ال ديث (.)ٕٚٙٙ

)ٕ )ٜالعسقبلني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،ٛصٖٗ٘.

)ٖ )ٜانظر :الميداني ،نبد الر مف سف بنية ،األخالق اْلسالمية وأسسيا ،جٔ ،ص.ٕٓٙ
)ٗ )ٜالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب المغازي ،باب ِد ِ
ين ُخمّْفُوا[التوبة:
يث َي ْع ِب ْب ِف َمالِ ٍؾَ ،وقَ ْو ُؿ اللَّ ِو َ  :و َعمَى الثَّالَ ثَ ِة الَّ ِذ َ
َ ُ َ
 ،]ٔٔٛص ،٘ٔٚرقـ ال ديث ( ،) ٗٗٔٛوالل ظ لو ،ومسلـ ،ص يح مسلـ ،يتاب التوبة ،باب ديث توبة يعب بف مالؾ
وصا بيو ،صٓٓ ،ٚرقـ ال ديث (.)ٕٜٚٙ

)٘ )ٜمتعوذاً :أي معتصماً ،وىو بيسر الواو ،النووي ،صحيح مسمم بشرح النووي ،جٕ ،صٗٓٔ.
اؤهُ َج َي َّن ُم ،ص ،ٜٚٛرقـ
اب قوؿ اهلل تعالىَ  :و َم ْن َي ْقتُ ْل ُم ْؤ ِم ًنا ُمتَ َع ّْم ًدا فَ َج َز ُ
) )ٜٙالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب الدياتَ ،ب ُ
ال ديث (ٕ ،)ٙٛٚوالل ظ لو ،ومسلـ ،صحيح مسمم ،يتاب اإليماف ،باب ت ريـ قتؿ اليافر بعد أف قاؿ ال إلو إال اهلل ،صٖٗ،
رقـ ال ديث (.)ٜٙ

) )ٜٚالعسقبلني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،جٕٔ ،صٖٕٗ.

) )ٜٛالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب المغازي ،باب بعث النبي  خالد بف الوليد إلى بني جذيمة ،ص ،٘ٓٛرقـ ال ديث (،)ٖٖٜٗ
ويتاب األ ياـ ،باب إذا قضى ال ايـ بجور أو خبلؼ أىؿ العلـ فيو رد ،صٖ٘ ،ٛرقـ ال ديث (.)ٜٚٔٛ

) )ٜٜالعسقبلني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،ٛصٕ.ٚ

)ٓٓٔ) العسقبلني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،جٖٔ ،صٕٕ٘.

)ٔٓٔ) أبو داود ،سنن أبي داود ،يتاب األدب ،باب في الغيبة ،جٗ ،صٓ ،ٕٚرقـ ال ديث (٘ ،)ٗٛٚواسناده ص يح ،والترمذي،
الجامع الصحيح وىو سنن الترمذي ،يتاب ص ة القيامة ،باب ٔ٘ ،جٗ ،صٓ ،ٙٙرقـ ال ديث (ٕٕٓ٘) وقاؿ أبو نيسى:

ىذا ديث سف ص يح .ومسند اْلمام أحمد ابن حنبل ،جٕٗ ،صٔ ،ٖٙرقـ ال ديث (ٓ ،)ٕ٘٘ٙوقاؿ الم قؽ :إسناده ص يح.

)ٕٓٔ) أبو سعيد الخادمي ،م مد بف م مد مصط ى ال ن ي (ت ٔٔ٘ٙىػ) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة
نبوية في سيرة أحمدية ،جٖ ،ص ،ٔٙمطبعة ال لبي ،ط ٖٔٗٛىػ.

)ٖٓٔ) ابف جر الييثمي ،أ مد بف م مد بف نلي السعدي األنصاري( ،تٜٗٚىػ) ،الزواجر عن اقتراف الكبائر ،دار ال ير ،طٔ،
ٔٗٓٚىػ ،جٕ ،صٖٔ.
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)ٗٓٔ) البخاري ،صحيح البخاري ،يتاب الشرية ،ىؿ يقرع في القسمة واالستياـ فيو ،ص ،ٕٛٙرقـ ال ديث (ٖ ،)ٕٜٗويتاب
الشيادات ،باب القرنة في المشيبلت ،صٖٖٔ ،رقـ ال ديث (.)ٕٙٛٙ

)٘ٓٔ) القضاة ،شرؼ م مود ،شرح األربعين النووية ،نماف ،دار ال امد ،طٕٔٓٔٚ ،ـ ،صٕ٘ٓ.
اب ستر المؤمف نلى ن سو ،ص ،ٚٔٙرقـ ال ديث ( ،)ٜٙٓٙوالل ظ لو ،ومسلـ،
) )ٔٓٙالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب األدبَ ،ب ُ
صحيح مسمم ،يتاب الزىد والرقائؽ ،باب النيي نف ىتؾ اإلنساف ستر ن سو ،ص٘٘ ،ٚرقـ ال ديث (ٓ.)ٕٜٜ

اب في العطار وبيس المسؾ ،ص ،ٕٖٛرقـ ال ديث (ٕٔٓٔ) ،والل ظ لو ،ومسلـ،
) )ٔٓٚالبخاري ،صحيح البخاري ،يتاب البيوعَ ،ب ُ
صحيح مسمم ،يتاب البر والصلة واآلداب ،باب است باب مجالسة الصال يف ومجانبة قرنا السو  ،ص ،ٙٙٛرقـ ال ديث
(.)ٕٕٙٛ

) )ٔٓٛأبو داود ،سنن أبي داود ،يتاب األدب ،باب مف يؤمر أف يجالس ،جٗ ،صٓ ،ٕٙرقـ ال ديث (ٖٖ ،)ٗٛوسيت ننو،
والترمذي ،الجامع الصحيح وىو سنن الترمذي ،يتاب الزىد ،باب ببل ترجمة ،جٗ ،ص ،ٜ٘ٛرقـ ال ديث ( )ٕٖٚٛوقاؿ:
سف غريب .قاؿ األلباني :وىو ديث سف.

) )ٜٔٓأبو داود ،سنن أبي داود ،يتاب األدب ،باب مف يؤمر أف يجالس ،جٗ ،صٓ ،ٕٙرقـ ال ديث (ٕٖ ،)ٗٛوسيت ننو.
والترمذي ،الجامع الصحيح وىو سنن الترمذي ،يتاب الزىد ،باب ما جا في ص بة المؤمف ،جٗ ،صٓٓ ،ٙرقـ ال ديث

(٘ )ٕٖٜوقاؿ أبو نيسى :ىذا ديث سف.
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